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An examination of MS. Alcobacensis CCLVIl/384 of the Biblioteca. 
Nacional die Lisboa suggests that the manuscript is a mid fifteenth- 
century copy of a fourteenth- or early fifteenth-century original 
translation. The MS appears to be in three hands. The orthography, 
phonology, and morphology are typical of the Old Portuguese period.
Abbreviations and letter forms are reproduced as they occur 
in the MS. MS. CCLXXIV/212 of the same collection, a later copy 





Johannes Cassianus, "the organizer of monasticism In the West, ""*■
was "bom ca, 3&0, probably in one of the Roman provinces in the
Balkans. At some point during his youth or early manhood he entered
a monastery near Bethlehem, from which he and a friend, Germanus,
departed ca. 385 for a seven-year tour of the monastic communities
of the Egyptian deserts. Shortly after their return to Palestine
the two companions undertook a second trip to the Nile regions and
to the desert of Scete. These contacts with Egyptian monasticism
were of subsequent importance when in 4l4 or 415 Cassianus founded
in Marseilles two monasteries, one for men, named in honor of Saints
2Peter and Paul, and one for women, under the name of Saint Savior.
At about this time Castor, bishop of Apt, requested of Cassianus 
a set of rules for use In a new monastery. The result was the De 
Instltutis Coenobiorum et de Octo Princi-palium Vltiorum Remediis, 
librl XII, written ca. 417-418 and published ca. 425. Cassianus* 
subsequent works were the CoIIationes XXIV, in three parts, written
^ E.-H. Vollet, "Cassien (Jean)," La Grande Encyclp-pedle (Farisj 
Societe Anonyme de la Grande Encyclopedie, 1886-1902), IXe.tome: 706,
^ F. Chiovaro, "Cassian, John," New Catholic Encyclopedia (New 
York: McGraw-Hill, 1967), vol. 3: 1§2.
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at the request of Honoratus of Lerins, later bishop of Arles and 
published 426-428, and the De Incarnations Domini contra Nestorlum. 
librl VII, written at the request of a Roman archdeacon, later Pope 
Leo I and published 430.^
Cassianus died in Marseilles some time between 432 and 435.
Although never officially canonized, he has been venerated as a saint
4 *5try, among others, Popes Gregory I, the Great and Urban V.
Because of his doctrine of Semi-Felagianism, which was formally 
condemned in 529 by the Council of Orange, Cassianus was ranked among 
the suspect authors like Tertullian— but not condemned as a true 
heresiarch— by the Gelasian Decree (a document probably dating from 
the early sixth century although attributed to Pope Gelasius).
The spiritual works of Cassianus have a double merit, consti­
tuting from the historical point of view the most interesting documents 
on monasticism in the fifth century, and from the doctrinal point of
7view the first summa of spiritual theology in the West,' His first
3 Chiovaro, loc. clt.j Owen Chadwick, John Casslan (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1950)» P* 189.
^ "Casiano (Juan Masilensis)Enciclopedla Universal Ilustrada 
Europeo-Americana (Barcelona: Espasa-Calpe, 1907-1930), tomo XII: 133.
5 Chadwick, op. clt., p, 172,
6 Ibid., p. 170.
7 Chiovaro, op. clt., p. 183.
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tow works axe further distinguished by representing in document form 
the introduction of Egyptian monastic principles and practices into 
the West and by their having subsequently exercised considerably 
influence on the development of western monasticism.
The influence of Cassianus can be perceived in such later writers 
as Saints Benedict (who in his Regula ordered that the Collationes 
be read daily), Isidore of Seville, and Fructuosus of Braga, in the 
fifth and sixth centuries; Alcuin, Bhabanus Maurus, peter Damian, 
and Saint Thomas Aquinas, in the Middle Ages; and the writers of the 
Devotlo Modema school, Ignatius of Loyola, Lorenzo Scupoli, Rodriguez,
Dand Bernardino Rossignoli, In the modem period.
The De Instltutis Coenobiorum
As indicated by the title, the De Instltutis Coenobiorum et de 
Octo Principallum Vitiorum Remediis, librl XII comprises twelve books 
and is in two parts. The first four books are concerned with the 
monastic life— the life of the exterior man— and treat the monastic 
vesture, the nocturnal, canonical prayer, the daily monastic prayer, 
and the organization of the cenobitic life. The remaining eight 
books constitute a treatise on the spiritual struggle and the perfection 
of the cenobitic life— the life of the interior man. Each book treats
8 Ibid.
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one of the eight principal vices and its remedy* gluttony, lust,
Qavarice, wrath, sloth, despair, vainglory, and pride.
The critical attitude shown try Cassianus in the De Instltutis 
is remarkably modem. In the formulation of his rules for monastic 
life he draws primarily on his own experiences and those of the 
Egyptian monks with whom he had direct contact. Examples are taken 
from life or from the Bible, which he also cites in questions of 
authority. While never questioning the authority of the Bible, 
he nevertheless refrains from citing miracles, which he describes 
as of no value in spiritual instruction (Prefatio); the one time 
that he does relate a miracle (Liber Xl), it is taken from the Old 
Testament and is described immediately afterward as being contrary 
to the laws of nature.
Cassianus also makes a distinction between allegorical and literal 
Interpretation of the Scriptures. In Liber VIII he explains by example 
the nature of allegory in order to reaffirm that one should never 
become wrathful (assanhar-se).
His temperance is indicated in the preface where he expresses 
his desire not to force upon the monks of Gaul the extreme practices 
of the Egyptians, but rather to temper these practices according to 
the geographical, climatic, and even moral circumstances of the 
practitioners.
Between 14-8*4- and 1733 the Latin text of the Instltutis, wholly 
or in part, appeared in some twenty-four editions, four of which 
were published prior to 1500 (Venice, 1484- and 1494, and Basel, 1485
Gazaeus has become a standard edition. Migne's augmented edition of
Gazaeus (Paris, 1874) was reprinted in facsimile as recently as 1967
(Tumhout, Belgium).
The earliest published translations of the Instltutis appear to
be an Italian translation by Fr. Benedetto Buffi, published in quarto
by M. Tramezzino (Venice, 1563), and a French translation by Saligny,
11published in octavo by Charles Savreux (Paris, 1667).
By the year 1437 both the Instltutis and the Collationes seem
to have already been translated into Portuguese. An inventory made
that year of the library of D. Fernando, o Infante Santo, lists a
volume entitled 0 livro das collacooes dos padres e estatuta monacoru
12by S. Joao Cassiano. Likewise, the library of D. Duarte seems to 
have possessed three copies of the Collationes, and his Leal conselhelro
J. P. Migne, Joannis Casslani Opera Omnia (1874, rpt. Tumhout: 
Brepols, 1967), cols. Il-l4.
and 1497).^ The 1616 Doual edition with commentary by Alardus
11 Ibid., col. 22.
12 Serafim da Silva Neto, Textos medievais 




contains numerous references to the works of "San Johan Casyano.
The authorship of the translation, or translations, has been credited
to both Fr. Lopo de Santarem and Fr. Hermenegildo de Tancos, monks of
Alcoba9a, although the very existence of the latter has been 
14questioned. Two copies of one Medieval Portuguese translation of
the Instltutis are today preserved in the Alcobaja collection of the
Bibiioteca Nacional in Lisbon, Also, two copies of the Collationes
(MSS. 385 386) and a fragment of the first collation (MS. 213)
15are preserved in the same collection. ^
The Alcobapa Manuscripts of the De Instltutis
The first of the two Alcobaja manuscripts, no. CCLVIl/384 is
described by Silva Neto as follows:
384. Os doze llvros das Instituicoes monasticas (De 
Institutis coenobiorum), vulgarmente chamados Estabeleci- 
mentos dos mosteiros: por Joao Cassiano; traduzidos em
portugu&s.
13 Ibid.
^  Ibid., p. ?8.
15 Ibid., pp. 76 and 79.
xi
Pergaminho.— *1-00 x 273.— 93 fl. a 2 coin. 33— 36.1.
— reel, no fim de cada cad. de 8 fl,; t. corr.— letra 
gotica, de duas maos dos meados do sec. XV, as prlmelras 
linhas. de cada liv, sao em gotico anguloso.— rubr.■ iniciais 
a verm., azul e amarelo; algumas grandes e filigranadas,*^
The title page of this MS reads "God. 257 Institutos, ou
Estabelecimento dos Mosteiros Obra de Joao Cassiano traduzida em
Portuguez antigo por Pr. Lopo de Santarem Monge Alcobacense 38^."
The text, with few exceptions, is a relatively complete and faithful
translation of the Latin text published by Gazaeus and Migne, The
division into books corresponds with the Latin edition, although
the division of books into chapters does not. The Latin edition
liber VI, caput vii appears in its proper place in the Portuguese
version, and a second translation, differing slightly, is appended
to the end of this book as well as to the end of the MS. The Latin
edition liber IX, caput xiii appears In its proper place in the
Portuguese version and is immediately followed by a second translation
of the same chapter, entitled Infans. In addition, the translator
has taken the liberty of including additional explanations after
quotes from the Scriptures which he considers unclear.
The folios bear foliation on the recto side in Arabic numbers
by a later hand. The lower portion of folio 2^ has been cut away
below the last line of the verso side; this has resulted in a
partial loss of the last line of the recto side.
The second of the two manuscripts, no, CCLXXIV/212, is described 
by Silva Neto as followsj
212. Os doze livros das InstltulcSes monasticas. .(De. . 
Ins.ti.tu.tia coano.hlor.i urn.. [sicT]); vulgarmente. chamados Estabe-
leclmentos. doa. moatelros.,. pozl Joao. Cassiano Livro. que se
chama Orto do esposo. Oracoes e meditaeoes religiosas.
Papel,— 304 x 215 (in-fol.) fl,.;... .faltam fl. no
principio e no fim; a 2 coin, no Orto do esposo,.— 30-39 1.
— reel, so no fim dos primeiros cad,..de 14, 16, e 12 fl...
— cursivo dos fins do. see... XV...--rubr,. e. iniciais a verm., 
mas so em parte do Orto do Esposo. . . .Encademagao da 
epoca. Em mau estado. Inedito. x/
The title page of this MS reads "Vidas, e Sentengas Dos Santos 
Padres Horto do Espozo. Varias Qragoens devotas, Obra antiga de 
Fr. Hermenegildo de Tancos Monge de Alcobaga. Falta-lhe o prlncipio, 
e o fim." The title does not refer to the Instltutis but rather to
- T Dthe Collationes or to a translation of the Legenda Aurea. The 
attributed authorship refers properly to the Orto do esposo, which 
is a copy of MS, Alcabacensis CCLXXIII, attributed to Fr. Hermenegildo,'*'̂  
The first page of the MS appears to be a letter authorizing payment 
for copies of certain cartas, stipulating that they first be examined 
by a juiz and be found true and correct copies. The Instltutis 
comprises the first seventy-nine folios, recto and verso, of the MS. 
Approximately four folios are missing at the beginning. Folio 1
corresponds to MS. 384, folio 3 D, line 21 to folio 4 D, line 5.
Folio 2 begins at MS. 384, folio 6 B, line 23. No other folios are 
missing. The folios bear numeration on the recto side in Arabic 
numbers by a posterior hand; the numeration has been altered to 
conform to the actual number of folios. MS. 212 appears to be a 
verbatim copy of MS. 384; interlinear notes in MS. 384 appear 
incorporated into the text of MS, 212, and some difficult words and 
errors are identical in both MSS.
Codex Alcobacensls CCLVIl/384
Scribal Problems
Included among scribal problems are the date of composition, 
the identity of the author, errors of translation, and errors of 
transmission.
Silva Neto's acceptance of the MS as mid-fifteenth century (v. 
sup.) is not here disputed. However, because of certain morphological 
and orthographic characteristics to be presented below, it is here 
suggested that this MS is a copy of a fourteenth or early fifteenth- 
century original.
No hypothesis is here offered concerning authorship of the 
original translation. If the MS is accepted as a mid-fourteenth 
century copy of an earlier original, the heading "Infans" preceding 
the second translation of liber IX, caput xili might be interpreted
xiv
as a reference to D. Duarte, whose Interest in Cassianus is shown by
his references to the Instltutis and Collationes in the Leal conse- 
20lheiro. A comparison of the orthography, language, and style of 
the "Infans" fragment with those of the works of D. Duarte might be 
undertaken by someone interested in the question,
Silva Neto accepts that the MS is in two hands. However, 
consideration of calligraphy, orthography, and punctuation suggests 
the presence of three hands. The first sixty-eight folios and part 
of the sixty-ninth are in the first hand. The second hand extends 
approximately from folio 69 B through folio 71 A, and is characterized 
by the extensive use of the word-final os abbreviation substitution 
of r for medial and final 2 and for initial ft and rr, greater use of 
prosthetic e before impure s, the presence of the consonant combination 
sff, substitution of ga for gua, use of double dots (:) for punctu­
ation, presence of / and jj after the last word of a line to incicate 
that the word does not continue onto the next line (reverse hyphen), 
regularization of the abbreviation symbol fewer lines per page 
(3̂  rather than 35)» and fewer words per line. The third hand is 
characterized by less frequent use of the abbreviation 9, substitution 
of s for ss and 1 for 11, occasional reduction of double vowels to 
single vowels, regular use of £ before e and i, use of £ for y_, and 
verb forms exemplified by obraues and no ob2auels for obrades and
20 Ibid., pp. ?7 and 120.
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nao o~brad.es. Other differences "between -the hands include letter 
shapes and sizes and the use or lack of angular gothic for book and 
chapter headings.
Apparent errors of translation include problems of expression, 
e.g. mas aqla foo uj2tude he trocada & cayda ou cayo polo pecado, 
and problems of transliteration, e.g. half Greek-half Latin enkrpattf-v
for Greek . Errors of either translation of trans­
mission appear to be related to abbreviations. Thus, da xfirmidade 
ou da .j2mindade for Latin fratemitatis, verdes for Latin virulentis. 
and .jnfl2midade for Latin infidelltate. Other scribal errors include 
misspellings, e.g. ouclente for ou2iente, and false agreement, e.g. 
do boa uoontade.
Three illuminator's errors occur. Llvro V, capitollo xi begins 
with the initial p, which is unrelated to the text. Livro V, capitollo 
xxvl begins with the capital S when the text requires E. Livro VII, 
capitollo xi begins with a blank space and no capital; the text 
requires H.
Orthography
A comparison of the orthography of MS. 38^ with th?j observations 
21of Domincovich indicates that the MS conforms to the trends of the 
fourteenth and fifteenth centuries. Among the characteristics of
^  Ruth Domincovich, Portuguese Orthography to 1500 (Philadelphia* 
University of Pennsylvania Press), passim.
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this period axe* initial double consonants rr, ss, and ff; alternation 
of final double 11 and 1} substitution of a single capital letter for 
double consonants; substitution of a single consonant for double 
medial consonants; widespread use of double vowels; confusion of 
atonic vowels; confusion of c and £; confusion of hard £ and soft g; 
confusion of i and j_; confusion of u and v; use of m (word-final, 
intervocalic, or before consonants) to indicate nasal resonance; 
palatal n represented by Ti; classical spellings, i.e., spellings 
including written but unpronounced letters.
Characteristics present in the MS that became rare by the fif­
teenth century include* use of u for consonant v; use of capital R 
for medial double rr.
Innovations of the second half of the fourteenth and first half 
of the fifteenth centuries not present in the MS include: initial pp,
PP. Pp, Ff. Ss, and 11; capital R for final rr; medial C£ for s.
The fifteenth-century tendency to reduce double vowels and 
consonants appears mainly in the last (third) hand of the MS.
Characteristics appearing in the MS that seem to suggest late 
fourteenth or early fifteenth-century origin are* use of graph g 
to represent both hard and soft sounds before both front and back 
vowels; use of graph gu to represent g before back vowels; use of 
graph u for consonantal v.
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Punctuation
The usual punctuation mark in the MS is the single dot (,),
The second hand employs also a double dot (:) and a single or double 
slash (/, /() reverse hyphen. Occasionally a quotation will be 
followed by a superscript (<* , transcribed °°). In at least one 
instance (folio 63 B), an elevated single dot indicates a trans­
position of words.
Phonology
The Phonology of the MS is typical of the Old Portuguese period,
I.e., the period prior to the sixteenth century, and does not merit
special elaboration. The outstanding characteristics of the MS are
the general use of double vowels and the confusion of atonic vowels.
Double vowels are present; to show nasal resonance; to show
stress; as a result of joining two words; as a result of loss of
22Intervocalic consonants.
The confusion of atonic vowels may indicate: closing of a
pretonic vowel; closing of a vowel before a nasal; opening of a
vowel before a labial; opening of a vowel before a liquid; scribal 
23confuaion,
22 Ibid., pp. 38-39.
23 Ibid., p. 73.
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Morphology
The morphology likewise is consistent with that of the period.
The following miscellaneous observations are offered.
All modem pronouns and articles are present, as well as the 
archaic tonic pronoun and article el.
The combination of em plus pronoun or article has not yet reduced 
in all instances to the modem forms (no, neste, nelle, etc.)
All modem Portuguese verb tenses and moods as well as the 
personal infinitive are represented.
The first person present singular indicative of seer is som.
The second person plural (vos) verb forms regularly maintain 
the d of the inflexion, e.g., trabalhades, entendedes, queirades,
■ * ■ o | iSince the d fell some time during the period ca, 1^18-143^, this 
would tend to suggest that the text of MS 38^ dates from no later 
than the first third of the fifteenth century.
Unusual perfect participles include gastado for gasto, comesta 
for comida, and abryda for aberta.
The present participle (-ante, -ente) is used adjectivally where 
Modem Portuguese would require the use of an adjectival subordinate 
clause.
^  Edwin B. Williams, Prom Latin to Portuguese, 2nd ed. (Phila­
delphia! University of Pennsylvania Press, 1962), p. 170.
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Goals and Procedure
The goals of this edition are sixfoldt to produce a complete 
text of the De Instltutis Coenobiorum in its Medieval Portuguese 
version; to produce a paleographical text of a historically and 
culturally significant document that may be of interest to students 
of philology, literature, history, theology, and sociology; to 
contribute toward development of a method of transcribing medieval 
material with modem standard typewriters; to establish a base 
text for a semi-critical or critical edition suitable for commercial 
publication; to contribute toward the understanding of the processes 
of translation employed during the medieval period; and to contri­
bute items for possible inclusion in a dictionary of Medieval 
Portuguese.
The text has been transcribed on a Smith-Corona Coronamatic 
2200 typewriter with "International" keyboard. In addition, the 
following Changeable Type keys have been employed: Integral (J5)
over infinity (°°), Macron (“) over Breve (°), and European Quotation 
Marks (« »).
The following procedures have been observed in the reproduction 
of the original texts
1. Original spelling has been carefully reproduced.
2. Words have generally been separated to produce a legible
text.
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3. The following letters have been printed as they occur in 
the original text: i and u and v, s and £, r and 2, rr and fl.
4. Abbreviations have not been expanded.
5. Medieval ampersands, which represent the conjunction et 
have been represented by the modern ampersand &.
6. Superscript bars representing nasals have been printed
as
?. Superscript symbols representing vowels, consonants, or
syllables have been reproduced as modern diacritics.
8. Superscript ordinal o standing above the last one or two 
letters of a Roman numeral has been placed after the last letter of 
the numeral.
9. Scribally corrected words have been printed in their
corrected or more appropriate form; the uncorrected forms as well
as erasures and cancellations have been indicated in footnotes.
10. Interlinear and marginal notes have been incorporated into 
the text and have been positioned one quarter-line above the regular 
text.
11. Capitalization conforms to the original text rather than 
to modem usage.
12. Letters written in angular gothic have been printed as 
capitals,
13. Original punctuation has been carefully reproduced,
l*f. Direct discourse and direct quotations have been set off
xxi
by European quotation marks (« »).
15. Foliation of MS. 38^ has been indicated in brackets within 
the body of the text.
16. The text has been ..paragraphed to correspond to the text 














word initial, con-; word final, -os
er, e
pro, por; rarely per
e, ue* see Appendix A 
nasal resonance, m, n, en 
er, re, r 
ir, ri, ui
ar, ra, r, a, ua
ur; punctuation mark 
various; see Appendix A
1
Text
ComegaXfe o 4>logo em no ltu2o que he chamado dos J'ta'bilhament9 
dos mo/teir^. o qual conpos o bpo caJ’J’iano inuy Xancto & muy pffelto 
barom.
A DIUINAL Ei^ORIA DO NOUO & UELHO TEjTAMBNTO n9 conta que 
depots q o muy grande Jabedo2 XXallamo. -Recebeo muy grande & muy 
alta J'abedo2ia de ds. OutroXXy la2gueza de co2ago a <£H nom Je 
medi2 pode po2 a Jua grandeza aXXi como a area do ma2 q fe nom 
pode 9ta2 po2 a Jua enfijnda multidooe. en tanto que /egundo o 
tejtemunho de ds. nom foy home achado Xemelhauel a el em n9 tenpos 
q fo2om ante ne depots tal em no mudo nom X© leuantaria. 0 5.11 
cobijgando edtflca2 aquel grande & eycellente tenplo de ihlm. 
demandou ajuda ao Rey X"tKgeix. X* tyro. 0 qual lhe mandou huu 
home & pe2 nome chamado yram, filho de hua uyuua. tal q Recebeo 
a XabedoZya de ds. & hedificou aquel muy nomeado & marauylhoXo 
tenplo de JJallamo de tal guiXa q todallas couXas q Xe ena hedificajo 
daql noh2e tenplo eram o2denadas, aXXy em pa2edes como e outras 
couXas todo Xe fez & fe acabou £ conXelho deXe meeXmo yram. Pots 
fe aqfte Hey mats alto en pnclpado q todos os Reys da tfca. & mats 
nob2e. & mats excellete po2 feZ da jeerago de iXrl'. & ajnda feeZ 
dotado da diuinal Xabedo2ia. po2 a qual el Xob2epojaua todas as 
Xciecias. douilnas & leys. Xabedo2es & Reis o21entaaes. & tabem
2
as grand.es en/inanjas do egipto, non fe teue po2 de/cotente de 
toma2 conJ’J'elho de huu home pob2e & e/trangeiro. J*treitamete tu 
Jancti/Jimo pod2e papa caJ>to2 en/inado po2 taaes exepl9 5 dejpooes 
& trabalhas de hedifica2 a ds tenplo. non de ped2as /en/iues. mas 
de fanctas almas, Nem entendes hedlflca2 teplo corrutiuel nem 
tepo2al. mas etnal, & q fe nom pode deftLba2. Nem pen/as ajnda [lv]] 
de funda2 & faze2 uaJos de ouro ou de prata, os quaaes depois 
rroube o fley. de babylonja £a da2 a come2 e a ̂ eu em elles aas Juas 
barreguaas. nem aos /eus caualeiros. Mas entendes de gua2nece2 
almas /anctas. as IJes rreluzindo & xrefplandecendo £ jnnocencia & 
ju/tiqa & jntguidade de ca/tidade. o altij/imo fley ihC xpo tragua & 
ap/ente £ dejuayradas pa2tes do mudo. A my pob2ezinho & muy 
mlnguado. tees po2 bem de chama^ & conujda2 a conjelho & mee/ta de 
tarn alta ob2a como e/ta. ena -puincia dos moe/teir9 examinad9 do 
ou2iete mayo2mete dos egipciaaos. Querendo eu J’anctlJ’J'imo pad2e 
funda2, os Jeus J'tabelecimet9 & declaralos em como a/Ji Jeja q tu 
es conpdo em toda /ciencia. & £ffeito em todas utudes & affy es 
auondo/o em todas as ■fiiqzas Jpuaaes, em tal modo q a tod9 aqlles q 
te rreque2e das auondojamente. E nom tan /oomete a tua ulda. mas 
ajnda /oo a rrelienga da tua palaura he Juflciente exenplo a todos.
A m j q manif e/tamete /om unjdo & pob2e de palaura & de /ciencia. 
demandas q de algua cou/a da pobreza do meu entendlmeto pa copmeto 
do teu fco defejo. E manda/me q os e/tabelleciment9 dos moe/tel29 q 
Jom e tia de egipto. & em tira de pale/tina. os quaaes eftabeleclmetos
nos ujm9 gua2da2. Jegudo dos pad2es Janct9 fo2o o2denadas, q eu ̂  
os declare. E no rreque2es de my co2teJya & mejura de palaura. ena 
qual tu da tua mocidade fcj'te enj’inado. Mas cobijjas q a J'inplez 
ulda dos Janct9 em J’inplez palaura. aos fray2es do teu moeJ’tei2o 
nouo. deuotamete Je ja decla2ada. AA qual couj’a tjnto me achegua 
obedece2. o a2do2 piadojo do teu dejejo, tato outr9 mujt9 peios Jom 
da mynha pa2te me alonguam, i*meiramete po2q os meciment9 da minha 
uida no Jom Joflcientes q aia de confia2 coujas tam altas & tarn 
/anctaS dignamete decla2a2, ne o meu co2ajom nom as pode pfeitamente 
ymagina2. A Jegunda couj’a po2q aquellas couj’as q de n o ffa mocidade 
em ej^es moe/teir9 a£ndem9 ou uym9 ou tenptam9 de faze2, e/fo2sados 
& ajudad9 £ exenplo daqlls q em elles mo2aua. £ nehuu modo nom n9 
podem9 jnteiramete rreco2da2. po2q ia J'om grandes tenpos paJ’J’ados 
que da Jua couJ'J’ajom & conpanhia [2r]] J’omos arredados. Mayo2mete 
que a ffy J’eia que a ftazom & condi50m de taaes couj’as como ej'tas non 
demanda fee2 encendida nem decla2ada £ e/tudo ouciojo. ne £ palatfs 
co2teJ'es. Mas todo aqfto q tu demandas. J'ta na J'oo expe2yencia de 
ob2a2. E no fe podem enj'ina2 J’enom £ aquel q as ouue £ expiencia,
Nem aquel nom as pode entende2 q fe nom poe em Juo2 & trabalho de 
Jemelhauel ob2a.& Ŝtico eJ*tudo. As quaaes ajnda J’e nom fo2em 
rrepetidas ameude & puydos com hujo de £feit9 barooes. mujto aginha 
£ negligencia da memo2ya ej'corregua. & aj^i fica home boto & neicio 
dellas. 0 tceiro po2q effete meej'mas couj’as nom po2 ellas mas polio 
iij’ente ej'tado em q J'om9. o noJ'J’o modo rruude de falla2. no nas
podem a//i como ellas mecem couinhauelraete declara2 Ja /ob2e ef tas 
coujas nomes e uida nob2es & e palaura & /clencia muy claros, mujt9 
tractados conpoj'erom. Affl como /am ba/illio. & /am je2onjmo. & 
outr9 alguus os quaaes antes de nos, algu^ fraires q os pguntaua de 
ca/tooes, & de/tes /tabelicimet9 nom tarn /oomete em palaura 
rrecto2ica. mas ajnda co te/temunhas da /ancta e/cptura copio/amete 
dita2om, Outro no tan /oomete conpos liur9. uygiando com /eu 
entendiraeto. mas ajnda a //entenga q be dlge/ta & ho2dinada era em 
&go. to2nou em lingua ladinha, Depois dos quaaes rryos tarn cabedaaes 
& auondo/9  de eloquencia. eu pode2ja muy be /ee2 culpado de p/up50m 
/e tarn /oomente hua gota de/tas cou/as q/e//e /tilla2 & ap/enta2 /e 
non fo//e a feuza do teu p2ometimeto em q confio q as non auas po2
Ot u/as ou patfihas, E confio em ty q as euyaras aa congraguago do 
teu moe/tei2o nouo. A qual cogregago fe puentura acha2 algua palaura 
dita /em cautella. q Ihe non p2aza 001 com piedade leea outra 
ueguada & pdoeme com pdom de ca2ydade teedo mais oolho aa ffe &
Made da minha palau2a, mais que ao meu b°° falla2 Po2 a c£L cou/a 
/ancti//imo papa camego de rreligiora & e/pelho de huudade. Eu 
anjmado dos teus encomedamet9. a ob2a q me encomedas. comego & 
cometo com toda minha fo2ga, & aquellas cou/as q ajnda nem[2v]]huu 
nom contou, & /om leixadas dos no//os antece//o2es. /. q mais fo2om 
ouuydas q po/tas em pratica. A aquelles q uiue em rrude moe/tei2o 
& pob2e. mas /o /equyp/9 da udade de boa uootade as a/colha2ey, Nom
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etendo de tee2 em e/ta ob2a as maraullhas & os /inaaes de ds. em 
como q2 q mujt9 fo//em feltos £ os no/ / 9  uelh9. os quaaes nos no 
tan /oomente ouuim9. mas ante os no/ / 9  olhos claramente feZ feit9 
uimos Enpo leixado aquellas cou/as que tragem os homes em conteplajom 
de ma2auilhas & millagres. as quaaes ne ap2oueitam aos lentes nehua 
cou/a aa ̂ ffeiyom da uida, Entendo tarn /oomete decla2a2, fielmente 
a jn/tituijo de//es moeJ'teir9 com /uas rregras de uiu. e/pecialmete 
as cau/as & rralzes dos peccados pncipaaes q /om outo /egundo a 
doutna dos Janet9. E di2ey ajnda dos rremedyos & meezinhas com q fe 
cura. & e/to quanto me ds ajuda2 & a /ua graga & a minha fraqza 
pode2 E ce2tamete o meu q>po/ito he, nom das maraullhas de ds falla2. 
mas dos ca/tigos & corrupjom dos no//os co/tumes & do acabameto da 
uida £ffeita huu peqtinho dicta2. /egundo aquellas cou/as q de 
no//9 antigos flecebem9. Nem entendo de pbedecee2 & /at-i/faze2 aos 
teus madados em aquelles e/tabilhamet9 q nom /om /egudo a antigua 
con/titujo, os quaaes cadahuu e/colheo /egundo a uoontade do /eu 
aluid2o. mas falla2ey /egudo aquella rregra dos moe/teir^ q fo2ora 
antiguamete fundados £ tba do egipto & £ tla de palle/tina & 
daque/tes e/tabellecimet9 fielmente fallarey & delies emade2ey as 
cou/as q ey de dize2 ou tirarey. E nom creo q em as nouas co/titujooes 
q /om e as mo2adas occidentaaes q /om nas pa2tes de ifraja /e po//a 
acha2. cou/as mais £feita, nem mais -Razoada que /om os /tabeliciment9 
em n9 quaaes do come50 da Jiguagom apo/tollical os /anct9 & /pHaaes 
pad2es po/e2om os fundament9 dos /eus moe/teir9. E de ce2to eu
entendo de tee2 tal tenpan^a em e/ta obra [3*0. /. trage2 & enxe2ta2 
alguas couj’as as quaaes /egundo os egipciaaos. ou 2 de/tenpaja dos 
aeres. ou .p a graueza dos lugua2es ou deb//idade dos cu/tumes 
paxecem epc/iuees, E em e/ta tfca pa2ecem fo2tes & a/2as. & em quanto 
pode2 2 alguu modo ten2a2ey todo e/to. com os /tabeleciment9 dos 
moe/tei29 q /om p ^  pale/tina & me/opotamja. po2q onde /e 
gua2da & te e/pecial modo de ob2a2 /egudo o pode2yo rrazoado. e//a 
mee/ma he a pffeifom da uida ajnda q as obras nom /eiam yguaaes.
Acaba//e o -plogo, E come5a//e o liuro d9 /tabiliciment9 dos 
moe/teir9 o qual conpos joham ca//yano.
[.liuro .j?]
Fmei2o capitollo do auito & do trajo dos monjes,
POis 5 auen9 de falla2 da -Hegra & da uida dos monjes. onde 
ajudando ds.mais conuinhauelmte toma2em9 come50 de palaura & come50 
dos trajos & dos auet9 deJ’J'es meejmos. 02a po2q ueendo nos ante os 
noXXos olhos co2po2aaes a pintura dos /eus trajos aa de fo2a 
udadeira conXequencia conhoce2em9 a Xua uida qianda Xeia aa de dentro.
Pmeiramente mujto pteence ao monje & -Rellegio30 que X®*1̂  Xta 
em batalha aXXi como caualeiro de ihu xpo, q Xenp os Xeus lonbos 
Xeiam de fo2te cita cingldos. De tal traio como eXte leem9 q fe  
ueXtirom & a2ma2om muit9 Xpaaaes caualei2os. eno teXtameto uelho. 
os quaaes trouuom o comego deXte Xancto uiii, X* helyas. & helyXeu 
Xeu diXcipollo. eXto cofi2ma a aucto2idade da Xancta eXcptura. Ajnda 
depois deXtes os udadeiros meXejei2os do nouo teXtameto Xam joham 
bautiXta. & Xam p & Xam paulo, barooes deXXa meeXma o2dem de tal 
aueto como eXte. ueXtidos pello mudo anda2om. Dos quaaes o pmei2o q 
eno teXtameto. as flo2es da ugijndade & linpeza & caXtidade. fegura 
foy o -ppKa elyas q aXXy andaua cengido, Onde Xeendo elle enuyado 
da pa2te do Senho2 pera rre£hede2 & doeXta2 os meXejeir9 daql 
Xaclego eXcomuguado. Ocazias fley de iX2l" Xe®ndo el enfe2mo. mandou 
toma2 conXelho X°b2e Xua Xa-ude, ao ydollo belzabub q era ds de 
aca2a. E po2e[3v3de o qppheta os encontrou eno caminho & lhes diXX®
que ce2tlficaJ’J'em a Jeu Jenho2 Elrrey q f f e  nom aleuanta2ya daquel 
leito em q iazla. E quando elles lhe conta2om e f ta  couj’a q lhes 
diXa o -ppheta, P2egutou entom elrrey dlzendo, «Aq//e home que uos 
diXX© eJ’J'as couXas & falou taaes palauras q figura & q trajp he o 
J’eu » E fteXponde2om. «he huu home cahelludo uilloj'o. & traz hua 
cinta de pelle arredo2 do2 lonbos plool qual aueto.» logo Elrrey 
conhoceo o Xuo de ds & logo o nomeou dlzendo. «elyas te/bjtes he,» 
E aJXy pella moj’tra da cinta & pella figura da ajpeza do co2po q 
delicadamete nom era cado. conhoceo Jem faucta o home de ds. Po2q 
ej’te modo de traio era a el ejpecial antre tantos mllha2es de homes 
do poboo de iXrl', & era magnifej’to Xynal q do poboo era arredado. & 
a ds continuadamete cheguado, E de Jan joham bautiXta o q foy affy 
como ma2co do nouo & uelho teXtameto. fim & come50. fim do 
uell? & come50 do nouo, o qual Xegudo da teXtemunho 0 euangelho de 
Xam joham. « tragia ueXtidu2a de cabellos de camellos & cinta de 
pelle ace2ca dos lonbos.» A Xam P o qual iazia |>Xo no ca2ce2 de ftey 
he2odes, o qual auya de X©2 trazido em outro dia a audiencia pa o 
condena2em foy mandado polio angio, « cingite tern. & calja as tuas 
calsas» a qual couXa nunca o angio diXa a Xam p f e  el nom tragia 
taaes trajos como eXtes era q pa2ece q el eno Xlllencio da noute 
Xolta2a a cinta po2 folguanpa dos nenb2os E de Xam paullo leemos q 
hyndo el pa ih21m. onde logo q auja de fe e2 £Xo dos judeus &
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enca2ce2ado. huu -ppheta chamado agabo quando o achou e ce/a2ya. 
arreuatou a fua clta, & comejou a ata2 a//y meefmo os pees & as 
maaos. po2q polla figura & jee/to do /eu co2po demc/tra//e a 
jnju2yo da p/om q paulo auja daue2. & diffe affy. «efto diffe o 
/pS /ancto. o home cuja e/ta cinta he. a//y o ata2am & legara os 
judeus em ih21m & poelloam enas maaos dos jentljs.» E/ta cou/a 
nunca o .ppheta 0 di/a /enom /e /am paulo anda//e continuadamete 
cengido a/y como os outr9 /egundo q ia decla2ado he.
Capltollo ,ij. da ue/tidu2a dos monjes,
A Ve/tedura do monje ha de /e2 tal q o co2po cohra & a
ugonha da nuydade. & arrede os aguilhoSes do fzyo. E nom tal q 
/emete uaydade ou /oBua. a//y o pegua effe meefmo apo/tollo dizendo 
«Aiam9 coBtura & matijmeto de/to /omos contentes.» « cobmento » diz. 
& nom «ue/tidu2a,» & em alguus tralados ladinhos diz « ue/tidu2as.» 
& nom falla .ppamente. ca deue. diz « cobe2tura» & nom «ue/tidu2a.» 
ft q cub2a tarn /oomete o co2po & nom £ ponpa de glia & affy fe ia ' 
pob2e & one/ta. q no aja em ella mudajo nehua de nouidade. ne /eia 
e ella cou/a po/ta ne adida q demo/tre /ynal alguu da2gulho. mais 
/eia tal quejenda foy comejada dos /anct9 barooes daq/te /ancto 
Jjpo/ito. E a//y /eia apa2tados dos o2namet9 de/te mudo. e tal gui/a
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q no î ujgo de ds, todallas coujas J'eiam comuues, po2q toda couj’a q 
antre os Juos de ds he ejcolheita. ou louuada de huu ou de poucos. 
a qual o co^po da j2mijdade jeeral no tem. tal couj'a como ej’ta ou 
Ĵ a tachada po2 J’obeia ou uaaglloja. E po2ende mais deue de J'ee2 
julguada po2 maa & empeecluel, & q mais traz coj’igo Jynal de uaydade 
q de litlde Po2 tanto aqllas couj’as q os J'anct9 uelhos. q lanfa2o as 
pmeiras ped2as do fundamento dej'ta rreligio & os pad2es daquej'te 
tenpo q J1© J'eus J'J'oceJ'J'o2es, ata ago2a auorrece2om conue a nos q 
as talhem9 aj*jy como Jobejas & J'em -pueito. Polla qual couj’a ajnda 
a uej’tidura do J'elicio ajpo feito com gride a2 tificio q he 
oolhado & parecente a muytos. o qual ajnda q nom traga comj’igo 
delicamento de Jpu. mas della pode nace2 uaydade. ou J*e £uentu2a he 
enpachoja aa ob2a do monje. o qual no deue £e2 jbguijojo mas J’enp 
U'tes & dej’enpachado. Tal uej'tedura como ej’ta em toda guij’a deue de 
Jee2 ej’tranhada & ejeytada. E J'e £uentura ouuym^ q alguus louuados 
homes & -puados traglam taaes trajos como ej’tes. nom J’e J'egue 
po2ende que a rregra dos moeJ’tei2os J'e ala po2 ej'to de rrege2. nem 
os ant̂ -gos ej'tabilliciment9 dos J'anct9 pad2es. po2 eJ'J'o J'e deuem 
to2na2,As couj’as q poucos injume, pujllegio he doutras utudes.
E daquellas q non J’em J’egudo a rregra jeeral IJhdo delies J'e 
u2jupadas. deuem £e2 rrepre[^-v3hendidas J’em duujda. ca exeplo he.
A ddjcta & honrrada conj’titugom de todas, non deue 9tradiz nem
fazeZ £ jujzo a /entenya de poucas A aquellas rregras & amoeJ’tament9 
auem9 de da2 Madeira fe & £feita obediencia, nom os quaaes a 
uootade de poucos trouxe. mas aos quaaes a uilhlce de grades tenpos. 
& o nuiiio dos pad2es. £ definijom coco2dauel plongadamete 
ajuntou. Nem nos nem e pjuizo, ne J’e to2na e a2gumento q trajem9 
cotinuadamete ataram cilicios. ajnda q leam9 q aquel ej'comuguado 
Jaclegio. joram rrey de yjrl', quado era ce2cado das aazes dos 
emijgos rronpendo a uej’tidura foy achado q aa de dentro tgia 
cilicio, Nem aquello q fezerom os cidadaaos de nynyue £a amaj’a2 a 
J’enteqa q fora -pnunciada polio -pph'a q J’e uiJ'ti2om de ajpos cilici9 
aa de fo2am no 9fi2ma q J’enp andem9 uej’tidos de taaes cilicios como 
elles. em como aj’jy J’eja q aql o tragia aa de dentro uej’tido & 
negue no lho uira J'e a Jay a de cima no fora irota q foy J’inal de 
moj’tra de uaaglia, E ej’tes outr^ em aquel tenpo Jopo2taro cob2imeto 
de cilicios. IJhdos todos cho2aua temedo o alaguameto da cidade.
E po2q todos eram uej’tidos deJ’J’e meej’mo trajo de celicios nom 
pode J'ee2 nehuu notado de moj’tra de uaaglia. Po2q nom dana a 
ygualdade, J’e modo no fo2 com diiijjldade,
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SOm ajnda en9 auct9 dos egipciaaos alguas couj’as de trajos os 
quaaes no J'om pa necejjidade do co2po. mas pteence aa gua2da das 
utudes & cujtumes, pellos quaaes a jnocencia J'e gua2da mais 
ligeiramete, E Jo chamados cogullas as !Jes J'om muy peqnas & 
dejcende huu pouco pellos onb2os & cob2em toda a cabega, os ?[es 
uj'am J’enp de noyte & de dya. Jen JJe dejuejtindo delles, E ej'to 
fazem pa gua2da2em cada dia a J'infjaldade & jnnocecia da puicia. com 
tal coBtura como ej'ta. E elles uellados de tal uej'tidu2a. Jeia 
comouldos J’J’e to2na2 aa jnfancla de x£o. E cante Udadeiramete 
todos os dlas aqllo q he ejcpto eno pjalfio dlzendo. «Senho2 no J’e 
eJobe2ueceo o meu co2afO & os me9 [5*0 olhos nom f e  exal£a2om. Nem 
andey em grandes coujas nem e as ma2auilhas 5 Jom Job2e my, mas 
huildojamente Jentia a minha exalcey, E po2ende ajy Ja o meu 
gualla2dom a ffy como de mo50 q non ha mejt a teta quando la gojta 
outr9 manja2es mais 4>ueitoJos.»
Capltollo ,qua2to,
HUjam ajnda de huas uejtidu2as de pano de llnho a modo de 
■ftoxetes cujas magas nom achegua tarn Joomete aos cotouellos, & a 
outra pa2te dos bravos flea nua a da2 a entende2 5 ham de co2ta2 & 
arreda2 de JJy as obras & auctos dejte mudo. & ejto Jignifica a
breuydade das manguas, E em quanto J'om de linho a modo de mo2talha 
daj’j’e a entende2 q de toda tireal conii/fagom deue fe2 mo2tifficadas. 
E ou§a cada dia o apo/tollo 5 diz, « Mo2tifficade os uo//9 nebr9 q 
J’om Job2e a lfra,» ca effo meefmo prote/ta e//e mee/mo trajo dlzendo 
co o apo/tollo. «Mo2tos /odes & a uo//a uida e/condida he com xg3 
em ds.» E mais diz ajnda effe meefmo apo/tollo, «Vyuo eu. mas nom 
eu, mas xpo uiue e my. o mudo he crucificado a my. & eu ao mudo.»
Capii? .v?
Ham ajnda e/tes mee/mos e co/turae de trage2 e duas co2dizinhas
tecidas de laa as quaaes os gragos chama «analaboy» .. & nos lhe
chamam9 /ubcinto2yos os quaaes de/cendem do collo pellos cant9 dos 
onb29. E aJ'J'y crugado5 cinjem & ccam o feeo amballas pa2tes. E 
concheguado a anchu2a das ue/tiduras ao co2po, fazem home mais 
ligeiro pa toda ob2a. /egundo o co/elho do apo/tollo q diz, 
«E/tudade de fe2 con^dos era toda boa ob2a, po2iJ nom ta /oomente 
e/tas maaos meni/tram a my. mas ajnda a aqlles q /om comigo. nem 
nunca corny de balde o pam dalguu mas e trabalho & can/ago de dia & 
de nocte pa nom enfada2m9 nehuu.» E « aqll q non q2 trabalha2. 
no coyma,»
Capltollo .vj?
E Depois de/to u/am matos e/treit9 humildo/9 & de pouco pfo os 
quaaes cob2ya o collo & os onb2os. os quaaes elles & nos chamam^ 
maffo2[5v3tes a//y ena no//a lingua como na /ua. E a//y en9 mantos 
como en9 barretes & mu29as /enp e/cu/aua a2gulho de de/pe/a,
Capitollo. .vij?
0 Po/tomeiro ue/tido q e/tes tgiam, era hua ue/tidura de 
pelles de cab2as q he chamada e/creujna & tachada. os quaaes 
tragiam pa /egui2 as peeguadas dajqlles q a e/te /tado po/erom o 
pmeiro co2del eno te/tamto uelho, dos quaaes peguaua o apo/tollo 
dlzendo «ce2carom o mudo em e/creujnas & pelles de cabras. famit9 
agu/tiad9. aflict9. dos ^aes e/te mudo non era digno. Morauam en9 
de/tos. & en9 montes, & en$s couas da tra,» E o aueto de pelles de 
cabras. /inyfica mo2tifica90 da cobijga de todallas paxooes 
ca2naaes & q o home deue a mora2, /en£> com a di/cta uelhice das 
ui2tudes. E nom lougaynha ne queentura de raancebya. ou mudago 
antigua. nom mo2e e /eus co2p9 nem /igue.
Capitollo .viij?
E Nos leemos ajnda effes mee/m9 honrad9 barooes tra£ cacahdos 
& eli/eu 5 f°y huu delles a/y o en/yna. JJndo dlJ'J'e a /eu mo50 giezi 
o qual mandou q rref/ ucita/f e o fllho da uyuua & dl//elhe, « filha 
o meu cajado & curre & uay & poeno /obre a face do mo50 & uliia.» 
o quai non dera o -ppheta q o leua//e fe el nom ouua em co/tume de 
o trage2 /enj> con/igo cada dia. E e/te trajo de cachado Jpualmete 
n9 e/yna q nom deuera9 anda2 /em a2ma atre tantas alcateas de caaes 
de peccados. q pa2ece q n9 afaaguam & muy aginha mo2de & rroe. Nem 
auem9 de anda2 de/pcebidos antre tantas pejonhas de bq/tas Jpuaaes 
q /e non ueem. Das quaaes o /co dauid demandado feZ liii dizia.
«Senho2 nom des aas be/tas a alma q te confe//a» Mas If do taaes 
be/tas /e enuia2em a nos, deuemollas de derrea2 co 0 cachado do 
/ynal da cruz, & epuxallas longe de nos. & mais quando qllas /e 
mo2de2em ant //y com a cotinuada memo2ia da paxom do S°̂ . e exeplo 
de mo2tificago as araa/arem9.
Capitollo .ix?
CAljadura antre elles polio J>cepto do S°^ he anfdicta, E IJndo 
a jnfi2midade do co2po. ou as manhaas do jnuno. ou fe2uo do £6r] 
e/tio os co/tranje. cob2en//e tan /oomete com caljas. tomando o hu/o 
dellas. po2 enfpetajo de mandado do S°^. po^q en quanto em e/te
mudo ujuem9. nom podem9 fugi2 5 nom ajamos alguas occupajooes del. 
Xeq2 algQas peqtinhas & leues, demoj’irado a nece/Zldade do co2po. & 
e/to etrepeta o Xoo cob2ymeto das calgas 5 he leue & t e fenpachado,
E pa os pees da n o ffa alma J*enp /eerem Jie/tes & de/epachados pa 
corre2 Jptlalmete a pegua2 a paz do euagelho, com os quaaes correm^ 
em pos o odo2 dos unguet9 de ihu xpo. aos quaaes diz dauid, « cony 
com J'ede.jj & mais diz jeremjas. «Eu no trabalhey en te feguy2.» 
enas mo2talhas dej'te mudo, n9 deuem9 euolue2. f. cuydando dellas. 
nom daquellas q J'om Xobeja uaydade & empeeciuel praze2. mas daqllas 
q J'om a J'opo2ta2 a neceJ'J’idade da natureza, A qual couj’a conp2em9 
J'e da no ffa ca2ne grande cuydado non toma2m9. J’egundo diz o apoXtollo 
Xam paulo. E como q2 q ej’tas caljas lhe eram po2 cobe2tura, ajy como 
era outo2guado polio mandado do Senho2. Enpo no J’e coj’entia q 
ouuej’em de achega2 aos pees ejpecialmete ^ndo uinham a celebra2. ou 
rrecebe2 o Jac2o Xancto mij’tio conXijrando aquello q diXX© is a 
moyXes joXue filho de naue X® deuja de gua2da2 Xegundo o entendimeto 
letal. X. «deXata a correa da tua caljadura, ca a tta em q Xtas 
tra Xancta he,»
Capitollo .decimo.
SXtas couXas Xom udadeiramete dictas. nem algua couXa he abito 
dos egipciaaos treXpaXXando leixamos. E mais nos aquellas couXas ’ta 
Xoomete auem9 de tee2 as quaaes a deXpoXis°m logua2. ou uXo da
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tra louua. Ca a a/peza do fiyo do jnimo no n9 leixa /e2 content9 
das /oos caljas nem dos mant9. nem de hua /aya /oo, Nem da 
poqdade do colameto da cogulla cabeja St dos onb2os, ne a /oo 
e/creuina ca e/to mais /ia e/ca2nho St rry/o q boa edificajom a 
aquelles q o ui//em. E po2ende aquellas couj’as q /u/o diJ'J'em9 
quaaesq2 q /exam de humildade do no//o /tado. & aa no//a ,pffi//om 
couinhaues & aa qualidade do [6v[] aa2 popo2cionadas. taaes como 
e/tas. julguam9 q de nos deuem /ee2 de/eiadas de tal guj/a & modo q 
a /oma do no//o ui/ti2 nom /eja em nouidade de auet9 q tragua J/mo 
aos homes de/te mudo, mas em demo/tra2 pob2eza com o ue/tidade.
Capitollo . xj?
GE2tamente de taaes ue/tidu2as deue o caualei2o de xpo /ep2e 
/ee2 ue/tido St deue de conhoce2 pmeiramete q po2 tanto /e co/trange 
Sc apta. com aptamento de cinta pa anda2 cotinuadamete J/tes pa 
todollos u/ / 9  & ob2as do moe/tei2o. nom tarn /oomete eno /pu. mas 
ajnda no tra jo ande de/enpachado. E a//y he udade q entom e//e 
caualei2o de xpo he conhocido. q /e2ue & traball? afcca do /pual 
-pueito & cotenplajom das cou/as diuinaaes & mais acca da pureza do 
corasom. quanto fo2 achado mais deuoto Sc obediente eno e/tudo da 
ob2a fratnal. E a /egunda cou/a q ha de conhoce2, he q o tra jo da
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cinta de q u/a, q nom he de pequeno /acrameto & fegredo, 0 cingimeto 
dos lonbos & o trajo da pelle mo2ta. /ignifica q deue atraje2 e ffy 
continuadamete a mo2tifica5om dos nenb2os en9 tjaes jaz a zxaiz & 
/entente do jncidimento da luxu2ya. em cuydado /en£ aquel mandado 
euagellico. /. «/ejam os uq/ / 9  lonb^ bem cengidos.» ajuntado o q 
diz /am paullo. «mo2tlficade os uo/os nenb29 5 /om faibZe a tkra;»
/, fu2nizio. /uzidade. e/queetamento, & toda maa cobijga, E po2 
tanto leem9 ena /cptura. Aquelles tarn /oomete ada2em cengid9, 
en9 quaaes a /entente & rraiz do ajuntamto foy afoguada. E ajnda he 
de nota2 aquello q dl//e ft dauid. «/oom feito a//y como odre ao 
o2ualho.» po2§ de/ca2nando bem a ca2ne do peccado. a pelle mo2ta do 
home aa de fo2a o /pH da utude a e/tire & e/teda. E po2ende emadeo 
a/i jnadamente « ao o2ualho » po2q no forom contentes da /oo 
mo2tifica9om do coragom. mas ajnda q/om q os mouimet9 do home de 
fo2a & os entedimet9 naturaaes acheguado aa de fo2a a jeada da 
continecia, todo fo//e congellado & rre/fryado. E affy /egundo diz 
o apo/tollo. nehuu rregno de peccado. nom rregna ja eno /eu 
mo2tal co2po. nem traje ja ca2ne q ao /pu ia po//a faz guerra ne 
dapno,




CENGIDO A/JY 0 GAUALEIRO DE JHU XPO COM DOB^a cinta. da qual 
pouco antes he dicto, conue q aia de /abe2 o modo das o2agooes 
canonjcas & dos p/almos q enas £tes do ouriente os /anct9 pad2es 
ho2dena2om. Mas do modo & qualidade das o2agooes. ou como pteence 
o2a2. J'om antrepoimeto affy como mada o apo/tollo /am paulo. em 
/eus logua2es fallarem? <Jndo come gar em 9 a e/poe2 as collagooes dos 
pad2es uelhos. ijhto n9 ds da /ua /abedo2ia alomea2.
Capitollo ,ij,
MUytos acham9 £ diu/as p2ouijncias, os quaaes /egudo a 
capacidade do /eu entendimto auendo zello de ds /egudo diz o 
apo/tollo. mas no /egudo /ciencia /ob2e e/ta cou/a. de/uayrados 
modos & rregras /tabellece2om a //y mee/mos, Alguus uijnte ou tnta 
p/alm9 rrezauam. adendo alguas antiraas, fazendo em elles logo 
/pago de tenpo, com alongamento de algua melodia peqna. com pau/a 
de acento. & ce2ta medida de pronucia2. E e/tes o2dena2om fee2 
dict9 cada nocte. E outr9 ajnda qrendo e/te modo al£a2. dizem xviij. 
& a//y em e/te modo e de/uairados loguares de diu/as rregras
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canonjcas eram rregidas. E tant9 modos & rregras uim9 u2jupadas. 
<5nt9 moej teir9 & cellas ujm9 hedificados, E J'om de ce2to ajnda 
outr9 os quaaes en9 oficios & o2a$ooes. de dia ajjy como conj) a fja 
& JeiJta. uai. Jegudo o modo dos Juiq9 diuinaaes foJ’J’e o conto dos 
pjalm9. J*. aa pma huu. aa if a tres. aa JeiJta vj. & ajjy das outras 
oras. E a alguus outr9 prougue de toma2 o conto de J'eis em n^ 
p/alm9. em todo!19 cho29 5 faziam de dia, Polla qual couj’a eu 
ymagino q he nece/Ja2yo conta2 de praga a cojtitujom dos pad2es muy 
mais antigos. a qual ago2a £ todo egipto gua2dam os Ju9 de ds. 
pella qual o moej'teiro nouj 50 (jvj & rrude ena Jua mocidade dos muy 
antijgos & muy anciaaos Jtabellecimet9 dos pad2es Jeia enjynada 
& cado.
Capii? ,ilj°.
PE2 ejta gujja £ todo o egipto & tebayda. onde moeJ'teir9 Jom 
edificad9 no JJe toma o conto dos pjalmos. nem o modo das oras 
canonieas. Jegundo cadahuu ejjyna a JJy meejmo £ Jeu aluid2o. mas 
po2 JuceJJora & doutna dos mayo2es JJe rretem & gua2da. ataa ejte 
dia, a rregra mejurada das 02a9ooes. en9 co2os de nocte & n9 pjalm9 
de dia, Jegundo £ elles longuamete foy ejtabelecido. Nom he couja 
couynhauel a nehuu conueto e jeeral nem a nehuu em ejpecial Jee2
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plado Xe pmeirame non Xoomente aas /uas cou/as fe faja e/ca2nho.
mas q conhoga ajnda q el de Xy mee/mo non he Senho2, no en /y mee/mo
nom tem pode21o ne dereito, E de tal gui/a o -Rnunciante a e/te mudo
& aos /eus bees quanto qZ q foffe auondo/o. lhe he neceXXa2yo de
rreq212 a mo2ada do moeXtei2o. & q aquellas cou/as q ao moe/teiro
trouxe e modo nehuu no na couidem ne no po//am afaaga2 pa em ellas
poe2 /ua uoontade. a//y ou /eja obediente a todos confiando
/egundo diz o apo/tollo paullo. q a pmeira jnfancia da jnnocencia
lhe /eja to2nada. E nom lhe /eja confianga a con/ijrago do
tenpo & o conto dos ann9. q uaamete eno /egre co/umyo. q nom /om
de contra2 po2 /ee2em pdidos. mais a/i com o nouigo & o mo50 eno
■ITbalho da cauala2ya de x. em na qual /e come9a a en/aya2. conhoga
q deua de fee2 /ojeyto & obediente a todos. & aos aeno"es ajnda nom
ta2de, da2 pronta obediencia /em rre/e2ta. Demais /ometa//e. ao 
01Phufo da obra . & aa continuagom do /uo2 do trabalho. pe2 tal 
gui/a q com /uas -ppas maaos, /egundo a /entenga apo/tollical, ob2e 
a rragom de cada dia do /eu come2 . ou a /ua nece//idade. ou po2 
irecagom dos q a elles uee2em. E o fa/to & a oufana da uida 
tre/pa/ada. & com os outros delicament9 /eiam e/queecldo. & affy




com qbranto de trabalho & affam guaanhe humildade de coEajom, E 
po2ede [8r] ena congragajo dos f2ay2es nehuu non deue de fe e2 
ppo/to & eleito em pa/to2. J'enom aql q ° q conp /ee2 mandado aos 
obedeceentes pmeiramete obedeecendo o amende. E aqllo q aos mais 
noui99. ha de demo/tra2, pmeiro en9 e/tabellecimet9 dos uelhos o 
deue de bu/ca2: Hem rrege2 ou fe Z bem rregido. ao /abedo2 he
a-ppado, E po2 grande dom & graja do /pu /ancto he contado, po2que 
os i>cept9 da /aude. no pode a negue en/yna2. /enon aquel q em todas 
utudes & ca/tigos, pmeiramete foy doutnado. Nem ajnda nemhuu ao 
uelho nom pode obedeece2. /enom aquel q eno temo2 de ds he atado. & 
na utude da humildade acabado: E po2 tanto as diu/idades das 
rregras. pellas outras prouenĉ -as, ueem9 que /om u2/upadas. po2q 
nom /abedo2es dos e/tabellicimet9 dos velhos querem9 os outr9 mada2, 
E pmeiramete qremos fe e2 -phe//os abbades. ante q /eiam9 di/cipoll9 
p humildade. & aquello q n9 praz /tabelecem9. mas p2ontos pa faze2 
gua2da2 o q nos de nos maginam9. mais q a doctna exa minada dos 
mayoo2es. Mas po2q o modo de ora2. mais pncipal. & o q deue gua2da2, 
q2em9 declara2: E couidados & mouidos dos /tabillcimet9 dos pad2es. 
o conto de falla2. q leixam9 eno /eu logua2. ago2a ligeyramente o 
encalcem9 & a ffy to2na2em9 a no//o .ppo/ito da orajom & do /eu modo
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Capitolo.
PE2 todo o egipto & tebayda. a ffy  enas ue/pas como enas oras 
/ollenpnes de nocte o conto de doze. en9 p/alm9 era louuado & 
e/tremado, J’e nom tam /oomete em fim delles J'e diziam duas ligooes, 
hua do te/tameto uelho. & outra do te/tameto nouo. o qual modo a//y 
e/tabellecido. de tal gu^a ficou £ todos tenpos confi2mado q aadu2 
he moeJ*tei2o em todas aqllas -puencia3 q non gua2daJ'J'e e/ta rregra 
/em fauta & corrujom. Po2q a enuejom de/te e/tatuto, nom foy 
e/tabelecido po2 aluid2o dos uelhos, mas cele/tialmete £ a 
mini/trajo dos angos aos pad2es uelhos foy prantada.
Capitollo. ,v°.
CE2tamete logo eno come50 de/ta /ancta -pfi//om [8v] fo2om 
alguus pouqtinhos, mas muy e/tremados monges q e/to te/temunha2o. 
a/y como ao ba2om da bemaueturada memo2ia. ma2co euagelli/ta q foy 
o pmei2o bpo da cidade delexand2ya. a^ndero q el pos entom rregra 
de ulb /egundo e/ta 4>fi//om. Ca e aquel tpo. nom tam /oomete 
gua2daua aquella'manyficencia de uiu q ena pmitiua e£ia tijnham os 
ajuntamet9 dos creentes. /egundo leem9 en9 aut9 dos apo/toll9. /. 
q da multidom dos creentes era o co2a5om huu & alma hua. nem alguu 
delles. nom a-ppaua & dizia q algua cou/a era /ua. mas eram a elles
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todallas cou/as comuues, E IJhtos eram 50/07(10263 de agr9 ou de 
ulnhas ou de ca/as todo uendam & o £50 dello poynhano aos pees dos 
apo/toll9 & de/tretya//e a cadahuu /egundo lhe era me/te2, E no tam 
/oomente e/to fazia. mas ajnda outras cou/as. ma^s ajuntaua & 
amontoaua. Po^q alguus fe arxedaua das cidades aalem dos arreualdes. 
& em logua2es e/condld9. faziam uida tam a£tada £ rrygo2 de 
at/tinecia. q ajnda aqlles q eram doutro /tado, era po/tos em pauo2 
& e/panto de tam a2dua & tam e/treita cou/apom de rreliglom. E com 
tato a2cLo2 & fe2uo2 eram entet9 aa 1150m & cotenpla5o das e/cpturas. 
& ajnda aas ob2as das maaos /uas q o apitito do come2 em elles era 
pdido, nem tam /oomente lhe uijnha po2 aco2do ne memo2ia. /enom am 
/egundo ou tcei2o dia. de/pois q med2aua huu dia. em at/tinecia 
co2«pal ou dous o /eu come2 & beue2. no era tato de/ejado. como 
nece//a2yoi Nem e/te come2 no no tomaua /enom depois do /ol po/to, 
po2q o tenpo da luz co o /tudo dos /pHaaes pen/amet9. acopanha//e o 
cuydado & folgua do co2po. Outras cou/as mais altas q e/tas. 
£feitamete acabaua, as quaaes cou/as huu de/ta tiba, £ rreuellajo 
dygna conhoceo: E demais fe pode en/ina2. £ conto da e/to2ia 
ecle/ia/tica ena pmitiua e£ia. o e/tado da £fei5om en9 /eus 
/oce//o2es. po2 memo2ia de pouco tp5 era gua2dado /e fauta & fern 
rre^hen/om nemhua a ffe dos creentes. & a ffe fe2uente dos poucos, 
no era em multido de modos de uitt. e/pa2gida £a nom tam a/inha fe2
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tiba & fria. E po2ende os Qfcr] honrrados pad2es, com uigiado 
pen/amento pen/ando de a-pueyta2 aos q depots aula de ull2 
trauia2om do modo q J'e uniu/almete aula de tee2 po2 todo o co2po da 
j2mljdade. E aco2da2om leixa2 Udade de pyedade & de paz aos J’e us 
/oce//o2es. na/ce//e algua couj’a dej'uayrada & dlffonante. a qual 
foj'/e fora & J’olta de toda baralha rreceando q em nos oficio/os 
/ollepnes de cada dia, antre os homes deJ’J’e mee/mo e/tado. E depots 
foffe aos outr9 /emente & come50 de enueja. ou de erro2 ou de cl/ma 
q daly pode2ya na/ce2. Po2que cadahuu /egundo o fe2uo2 grande da 
/ua contenplago, e/queceedo da fraqza alhea. /tabelece2 algua cou/a 
q lhe parece peqna & llgeira, /egundo a cotenprajom da /ua fe & da 
/ua fo2ja. nom teendo olho ao q couem jeeralmete aa con&gagom dos 
j2maaos, Sc aqllo q elles podiam faze2 Antre os quaaes a mayo2 pa2te 
he dos fracos, E //e cadahuu contenta /tabellece2. flegra de p/alm9 
& conto delles. /egundo a utude de /eu co2agom huu .1 . utro .lx. 
outro nom conteto de/to, mas q2 ajnda /obrepoja2 aalem Se2ya antre 
elles po2 rregra de rrelegiom /ancta diu//idade de piedo/a 
9tra2yedade. / a/y o tenpo q aula de /e2 po/to ena /olepnidade da 
o2aqom. /ia de/pe/o en to2uaso Sc defputajom /em -pueito: Onde e/te 
he o co/tume louuado /egundo foy rreuellado aos pad2es. Ca hua 
uez /eendo elles todos como he de co/tume enas pa2tes do egipto.
015 MS. 212: 5r.
Cancellation: /,
017 ~ «pareceo q J’e aleuataua huu £a dlzeZ & canta2. e meetade delles.
p2onuciando co uoz ygual. com aficameto de co2agom com os olhos
flcados em tra, leendo dej'tintamete, cotinuado huu uJ'J’o ao outro £
ygual paiiia, & aJ’J’y dijje onze pj'alm9. & em fim do duodecimo acabou
com rrej'poj'ta de alleluya, & aJ’J’y acabados os xij. pjalmos.
deJ'apa2eceo arreuatadamente dante os J’eus olhos. E £ ej’ta guii*a foy
poj’to te2mo & fim a aqj'to, & aa ci2ymonja q J'e auja de gua2da2 eno
coto a elles pello ango feita,
& aJ’J'y foy ej’tatu jeeral a todallas cogregagooes que ej’te
conto foJ'J'e a elles £ rregra, aJ’J'y en9 ajuntament9 [9vJ & co2os de 
018dia como de nocte. Aos quaaes pj’alm9 emaderom mais aalem duas 
ligooes. S. hua do tej’tamento uelho & outra do nouo. Bern aJ’J'y como 
£ elles ej’tabelecidas & ho^denadas. & ej’to feze2om £a q Jenp 
ficajje a memo2ia das Janctas J1 cpturas a aquelles q ej'tuda2 
quij'ej'j’em. Em domingo & em dia do Jabado abas as ligooes eram do 
tej’tamento nouo, J*. hua das pij’tollas de J’am paulo ou dos aut9 dos 
apoj’tollos. & outra do euangelho. E ej’ta meej’ma couj’a faziam des a 
qn^gej’ima ataa paj'coa aqlles q em na memo2ia q2yam au a doutna das 
Janctas J'cpt'Jas
017 Cancellation: apareceo.
018 Alteration: & to como,
019 MS. 212: 5v.
Capitollo ,vl.
Ej*tas J'ob2edictas o2ajooes em ej’te modo as coraeja2om & acabaua 
q acabado o pj1 almo no J’e encu2ua logo em goelhos aJ’J'y como nos 
fazem9. q ajnda o pjalmo nom he acabado & ja n9 atrlguam9 pa n9 
Ian9a2 e tta. E ej’to pa abreuia2 & pa n9 dejenpacha2 ajynha. o qual 
modo anti j go nos q2emos trej’paj’a2 non obedeecedo aa rregra dos 
uelhos. acu2tado & podando o conto dos pj'alm̂  pa chegua2 aj’inha aa 
fim da oragom teendo olho como da2em9 rrecajom aos co2p9 fracos, 
mais q penj'a2 eno -pueito q ueem a alma da deuota & dej’tinta oragom, 
Antre aquelles nom he aJ'J'y, mas ante q fique os joelh^, oram huu 
pouco J’tando e Juplicajom. & aJ’J’y a mayo2 pa2te do tenpo dejpende.
E etom depois dej'ta pauj’a poqtinha. langanJ’J’e em tba. aJ'J'y como 
aquelles q o2am a benynidade diuinal co grande rreuencia, & com 
grande ligei2ice logo J’e aleuantaua. E aJ'J’y outra uez aleuantados & 
com as maaos tendidas p aquel meejrao modo como dantes J’tam orando 
aJ’J'y rreta2dando os J'eus rrogos & Jbzes. E jazendo p boo ejpago em 
tra. non tam J’oomente p cuydagooes J'anctas. mas p Joo de uoz 
letiguam & pelejam 9tT os peccados. a qual couj'a prouueJJ'e a ds q 
nom a J'oubeJ'J’em9 p expiencia. mas £ uj'o acoj'tumado. dos quaaes 
tomamos ecu2uameto dos joelhos nom p deuago de o2agom. mas po2 
rrecriago dos co2pos. cuja ocaJ'J’iom mujtas ueguadas plonguam^ [10rJ
Cancellation: ligeirice.
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~  QQ1o afficameto dos joelhos & o jaze2 em tra,
Capitollo ,vii°,
E Quando aquel q a oragom ha de p2onuncia2, J’e aleuata da ti?a 
todos de conjuu J’e aleuanta de tad guija q nehuu non fique pmei2o 
os joelhos q elle. nem i\fuma mais era tra jaze2, $do J’e elle comega 
aleuata2. E aJ'J’y J’eja entento e el q J’igua a concluj’om da J'ua 
oragom mais q a J’ua -ppa deuagom.
Capitollo .viij°.
Ajnda aquello q uym9 em ej'ta -puljcia, q cantando huu em fim & 
em na clauj'ula do pj’alrao. cantauam todos « glo2ia pat* & filhio & 
JpHi /ancto.» nuca ouuim9 enas pa2tidas o2ientaaes, mas aquelle q 
canta o pj’almo em fim delle dizia hua o2agom. era grande Jilencio & 
era lugua2 dej’ta gllficago & louuo2 da t^jndade era dicta hua J'oo 
antiphaa.
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Cap ,ix°.
E Po2 $nto o modo das o2ajooes canonjcas cojecutaiuamete n9 
moue algua couja dize2 dellas, como q2 q no trautado das collajooes 
dos uelhos, dejas meejmas auem9 de dize2, & mais pfeitamete. & mais 
copdaraente hy ,ppoem9 de fall a*2 quando dellas comesa2m9 a dej’tingi2 
& a depa2ti2. Enpo pa2ecen9 couj’a rrazoada pois q j’e da o aazo q 
ago2a em p/ete diguam9 algua couj’a, po2q gua2necendo aq enteto o 
home de fo2a, q he o co2po co J*eus J'entid9. & bem aJ’J’y como que 
comeja a faze2 fundameto. depois aiamos meno2 trabalho $hdo 
comeja2m9 a falla2 do J’tado do home de dentro & aJ'J'y acaba2em9 o 
edeficio do co2ajo co J'eu teyto & fundameto, E aqj’to he de puee2 
antre todallas couj'as, q J’e nos ago2a fogi2m9 ao rrazoa2. o qual 
nos c obi j jam 9 ds querendo com dillgencia demoJ’tra2. ou nom poJ;m9 os 
cornejos a ej'ta couj’a tam neceJ'J’a2ya como he a o2ajom J'e2yam9 com 
rrazo rrejjhendidos aJ’J’y como ta2dinheir9 & pguijoJ’9. E po2 tato 
J’eq2 alguna couj’azinha das J’eguras & JeeJ'tos da o2ajom. ago2a 
declararem9. polios quaaes aqlles pncipalmente q mo2a en9 moej’teir9 
poJ'J’am Ĵ e2 emffo2mados. E ajnda aquelles a cujas maaos uee2 ej’te 
liuro, os [lOv] quaaes pode bem Jee2 q no pode2om uijn2 ao outro 
J’eia £  ej’ta IJlidade de o2ajo enjynados J’eqZ em pa2te. E aJ’J’y como 
J'om uej’tidos de hua caludade de uej’tido & de aueto. ajy meej’mo
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teenham & Jaybam huu modo pello qual dignamente & ygualraete of ere 5a 
Jpuaaes Jacficios, E po2 tanto ej'te liu2o o qual de pj'ente tecem9 
ajudando ds Ĵ a pa a doutna do home de dentro & pa pfeijom do 
co2ago, E pteece2a pncipalmete aa uida & dout'na dos monjes.
Gap .x.
QVAndo e2go J’e ajuntam a Jolenyza2 as fe/tas. as quaaes elles 
chama Jynaxis. logo he poj’to J’ilencio. aJ’J’y como he hua multidoe de 
fraires. aJ’J’y huu J’oo ant elles falle, /, aquel q canta e meetade 
da congragajo os pjalm9. & de tal guij’a q pa2ece q non J’ta hy home 
nehuu J’enom aquel q canta e raeo. & aJ’J’y continuadamete ataa fim da 
o2agom. E na qual o2agom non ha coJpi2 nem efcarra.2 . nem Jono2eto 
boclja2. ne jimydo ne toJ'J’e ne J'oJ'pi2os q os poJJ*am enpacha2> ng 
uoz non he ouuyda J’enom do J’acdote q p2opoe a o2agom. Senon J’e 
puentu2a po2 deuojo J’obela, algua uoz de gimydo ou J'oJ'pi2o Jay2 da 
caj*tra da alma. & ej’to nom po2 entegom. mas po^ fe2uo2 do JpTi.
E ej’to acontece £ dej’caymeto quando a uootade he encendlda em 
fe2uo2 de Jpu em quanto aJ'J’y J’ta e amo^ encendida & enflamada, non 
pode contee2 nem rre£rea2 a J’Jy meej'ma. mas £ huu, o <£L no podem9 
dize2 glmldo, he coJ*trangida rrejpi2a2 de dentro da cama2a do J’eu 
pelto. Mas aquello q he poj’to em pguyga & fryaldade de uootade &
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co braado faz J’ua o2ajom. & do /eu peito & boca Jaay algua couj’a 
daquej'tas 5 dijjer̂ ?. ejpecialmente bocijando, tal como ej'te ha
Ipeccado dob2ado. Pmeiramete he culpado po2que negligentemete 
ofe2ece J’ua o2a5om a ds. 0 J’egundo po2q dejenj’jynadamete to2na o 
outro q com mayo2 devajo que2 ora2. fazendolhe pa2ti2 & qb2ata2 a 
J’ua o2a5om. E po2 tajito mandam q ajynha & com b2eue fim J’eia
i
concludida, Po2q J'e mujto ta2da2m9 e ella. bga auondanga de 
cojplnho & de ej'carros. & aJ'J'y a freyma abcentada talhe & pa2ta a 
noJ’J’a o2a}om. polla qual couj’a ̂ rido aJ'J’y fe2ue a noJ’J’a o2a90 [Hr] 
deue logo de J’ee2 finda. bem aJ'J'y como aquel q a tira da boca do 
jmijgo. o qual entom J’e moue a nos com mayo2 eueja, quando J’ente q 
offerecem9 a ds rrogos & pzes. E ej’tonce trabalha de al£a2 & atupi2 
com humo2es de/uayrados a noJ'J'a uoontade pa a faze2 arrefeece2. 
quando J’ente q ba2bollejam9 com fe2uo2 de atepta o2a5om, Polla qual 
couj’a mais -pueito dizem os pad2es q J’om as b2eues o2ajooes. mas 
J’eiam continuadas. po2q polla continuago Jenjb a ds n9 acheguam9.
E quando ajynha acabam9 das ciladas & da2dos do eraijgos mais aj’inha 
e fcapam9.
0 2h
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Capitollo ,xj°. 
da djJ*tinjo dos uJ'J’9 5 f e dizem.
E Po2que os pj'alm9 <| fe canta ena co&gua^nt, no J’e concludam 
arreuatadamete com hua J’oo pPonuciajo corryda £ todollos uJ’J’os 
fazem duas ou tres deJ’tijnjooes, ou pauj’as & aJ'J’y acabam J’eus 1̂ 9 
dej’tintamente co J’uas ce2tas pauj’as, Po2q he de nota2 q ds nom J’e 
deleita ena multidooe dos uj^ & dos pj’almos. mas ena jnteligencia 
& a entejom do J1?!!. E aquelles q o aJ'J'y faze J'eguem aquello q he 
ej'cpto, « cantarey eno J’ptE, rrezarey en uoontade,» E po2 tanto po2 
mais louuada couj’a. teem dez uf? com rrazoado .pnucia^. q todo o 
pj’alteiro So confuj’om de mej’turas. po2q mujtas ueguadas acontece q 
com ymaginajom dos muyt9 pj’alm^ ®2^ q o home tem de rreza2. J’e 
jeera huu grande atguameto-, aJ’J’y non tem olho ao q diz. mas aa fim 
q a mujt9 pj'alm9. aj'ynha tem de faze2, & aJ’J’y trigoj'amente ueem 
aquella fim & J’em pauj'a. E J’e puentura alguu dos mais mancebos ou 
po2 fe2uo2 do JpU ou po2 no Je2 Jabedo2 gn0 modo de dize2 o 
oficio. J'ay2 da o2dena5om das deJ’tinjooes. aquel uelho q J'ee em na 
cadeira faz todos ej£ta2 aa o2a5om. fazendo Jynal com a maao, 
o2denando de tal guij'a q o alonguameto da .plixidade dos pj’alm9. 
non faya no jo a nehuu dos orado2es. E e/to J’e gua2da co toda 
dillencia antre elles, q rrej’ponj’o de alleluya co f e  diz J’enom em
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aqlles pi'alm9 5 aJ’J’y o2yginalmete J'om jntitullados, Jegundo o dize2 
& a o2de de fley dauid, E o conto Job2edicto dos doze 5/011119, aJ’J’y o 
depa2te. q J’e fo2e dous dize ,vj. [11 v]] J'els J’e £o2em tres, qua-f* 
qua1?. & J’e fo2em quatro dize £3 £s. o qual conto nom J’e canta 
doutra guij'a, ena congregajom dos monjes. Nem ajnda q J’eiam mais 
nunca mais dizem, & canta os dictos pj'almos eno couento q quatro 
fray2es.
Capitollo ,xij°.
AQueJ’te conto de xij, pjalm9 aJ'J'y o tepera com folguanja 
co%>o2al. quando J’om enas soblenpnidades junt9 J'egudo J’eu coj’tume. 
affo2a aquel q e meetade diz o p/almo. todos J’e aj’entam em 
aj’entamtos muy humildoj’9 & baixos & aJ’J'y a uoz daquelle q canta 
mais folguadamete. ueem aa entenjo do co2aso. E ej’to J’e faz po2que 
aJ’J'y J’om deffeit9 & derretid9 com trabalhos & uigillias & ajnda 
o2a$ooes de nocte & de dia, q no pode2iam acaba2 o dicto conto dos 
pj’alm9 J’tando e pee. po2que antre elles non fica ejpajo nehuu de 
tenpo ouciojo, ne leixam corre2 o tp5 em uaao. q non tan J'oomete 
aquellas couj’as q o eJplando2 do dia coj'ente, fazem com grande 
aguja & jnj’tancia daj1 J’uas maaos. Mas ajnda eJ’J’as meejmas 
jeerajooes ®2^ de obras co uootade & aguga uigiante trabalham de
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obra2 & de tal gulja 5 nem effas ejpejas treeuas de nocte pejadas 
no n9 poJ'J’am enpacha2. J’eendo e f f y  fctos mais alta pu2idade de Juas 
almas gaanha.2o Jfnto mais deuotamete fo2e atet9 ace2ca do e ftudo dos 
tradalh9. E po2 tanto julguam fe e2 dado medeanei2o conto, & 
rrazoado de o2ajom. J’e ere m em eJ'pi2asom diuinal a aquelles q J'om 
a2dentes em fe. & amo^ po2 auem ejpago de rrepouJ’a2 a lige!2ice da 
J'ua ui2tude a J£l nunca canja. E q aos co2p9 fracos & canjados, non 
jeeraJ'J'e faj’tyo. a longura do trabalho. E aJ’J’y ce2tamete depots q o 
officio das oras canonjcas fo2 acabado J'egundo J’eu cuj’tume. cadahuu 
J1© to2na J"ua cella. a qual cadahuu tem, ou J’oo ou com outro,
E ej’to fa po2 rrazom de conpanhia de trabalho ou po2 rrazom de 
doutna. po^ huu apnde2 do outro. ou J’e J’om J'emelhauees em 
utudes. & coue ena J2mijdade dos cuj’tumes, E aJ’J'y to2nados conp2e 
& fazem eJ'J’e meej’mo officio de o2ago. & be como couj’a -ppa aquello 
[l2r] fazem com mayo2 J’tudo & mayo2 deuajom. Nem dej’pois q J’e 
aleuanta, non to2na mais nehuu aa folguaqa do J’ono. & quando nace o 
eJplendo2 do J’ol. ao penjamto & contenplajo da nocte ajuntaj’e aJ’J’y 
como conpanheira a ob2a de dia.
027 Alteration: pon to po2.
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Latin Caput xiii is omitted.
Capi-f. .xiij0.
P02 tanto com eadimento de ob2a co2po2al. acabam /ua 
contenplago. e tal guiXa q o J'ono nom J'e apegue a elles. bem como a 
homes pgulgoj’os & oucioXos. E aJW como nom fica tenpo nehuu de 
uagua2 oucio/o co2po2al. a ffy nem o Xeu peJXamento /pual ha fim.
E pe2 ej’ta guiXa uXam das utude® da alma & do co2po. e tal modo q 
os trabalhos do homem de fo2a q he co2po. Xeiam ygualados aos u/os 
do home de dentro q he a alma, E os ej’co ^29 rreguauees. & languyos 
mouimet9 do xo2ago q no he Xtauil enas Juas cuydajooes. Xeiam 
rreteudos co o pejo da anco2a dos trabalhos co2po2aaes. & dentro 
Xeiam bem amarrados. a ffy como o nauyo pellos caaBes /ta fi2me em 
fiel & Jeguro po2to, E aJ'J’y rre^Xado dentro o eJpUal penXameto. de 
tal ^da como e/ta. non Xe Xol’te a conXentimeto de maao moujmeto.9^9 
E aXXy Xe gua2da como toda uigilia. de tal guiX a q non cay a. & q 
ajnda Xeia a jmaginago gua2dada de todo Xobeio penXameto. de tal 
guiXa q X^ia feita deXcgom da couXa que ajnda he. ou dode nace. ou 
fe puentu2a as ob2as cotinuadas das maaos. aqmeitam ao penXameto 
Ĵ fCtal. ou f e  2 continuagom de ob2a co2po2al. fe  guaanha o muy 
eX^mado -pueito do XpE & o lumeada Xciencia q alumea o home de dentro.




ACabados aJ'J'y os pjaln^. ena cotidiana congraguajom, aJ'J’y como 
ja fesemos memo2ia. nehuu delies nom ej’tara com outro. ne Ĵ a ouj'ado 
de falla2 com elle Jeq2 huu pouqtinho de tenpo. Mas p todo o ej’pa^o 
de dia nom Ĵ ia fo2a da J’ua cella, nem leixa2a o oficio 5 e ella he 
acoj'tumado de faze2 J’enom quando fo2 chamado a algua ob2a 
neceJ’J'a2ya. E quando aJ’J’y J’aae fo2a pa algua ob2a comuu. no ha ant 
p.2v] elles arroydo de palauras. mas em quanto cadahuu ob2a o q lhe 
mandam, diz algua o2a50 da Janet a ejcptura. ou alguu pj’almo q J’abe 
de coo2. de tal modo q nom tan J’oomete aia hy tenpo pa conJ*ijra2 
alguu penj'amento enpeeciuel, mas ajnda nom aja antre elles nig' 
palaura uaa & oucioja, E aJ’J’y com o oficio do co2a50 & da boca. de 
conjuu ocupam & enba2gua todo o tenpo da Jua uida. Co grande 
dllligencia J’e gua2da ajnda antre elles. q tan J’oomte huu pouco de 
dia. huu non J’ta com o outro. mayo2mete os mancebos, ne tan J’oomete 
q J’e dem as maaos em rrazom de J’ollaz de amizade huu ao outro. E J’e 
puentura acotece que alguu he cheguado ■/• achado ^ trejpaj’j’e a 
rregra dej’ta doct2yna. he pugnido aJ’J’y como cotumaz & rreuel. nom 
com peedenja de leue culpa, mas ajy como J’e foJ’J’e baJ’tecedo2 de 
unyom. ou trautado2 de maao coj’elho. A qual culpa J’e no fo2 
pub2icamete antre todo!19 j2maaos corrigida, aquel q tal peccado
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comete2, nom entrara ena comuu o2agom J’e p2ymeiro nom £o2 caj'tiguado.
Capitollo .xv°,
E Aanctamente u9 digo. que J'e alguu po2 alguu defeito de 
peccado. fo2 J'oJ’peJ'J'o & puado da comunydade da o2agom, nehuu dos 
outr9 em nehua guij’a nom tem lecenga de fieza2 com elle. ataa q a 
rrecociliagom da pendenca com proj’tragom feita em tfca, Jeia 
outo2guada do abbade pub2icamente em $fenga de todos os fray ires.
E de tal guij'a com tanta gua2da alongua a J’J’y meej’mos da o2agom. 
de tal como ej’te po2q creem q aquel q aJ'J'y he arredado da comuu 
tfgom J’eguudo a J’ente ga do aplo, J’eia dado em pode2io de J’athanas.
E qualqS q J’J'e ajunta a el. comuguado da J'ua ora go ante q J'eja 
rrecebido do J’eu mayo2. demoj’tra q he conj’entido^ em J’ua condepnago,
E da ?\.!y meejmo da J'ua -ppa uootade, ao pode2yo de J’athanas, ao J£L 
elle po2 emenda da J’ua rrecocilliagom fo2a ob2yguado. E mais graue 
mal he o J’cu, po^q J’e mej'turou com elle. fallado ou rrezando 
dandolhe fo2mento & ocajyom de contumacia & dureza de corago.
E ctamente dandolhe tal malicioj’o J'ollaz. mais & mais edure|[13r]tou 
o J’eu co2ago nem o leixou humilda2. em aquello. po2q era dos outr9 
irredado, E po2 ej’to ajnda mais menS^gou ou dej’imolou o rrephendimeto 
do J’eu paJ'to2. & ouue aazo de nom conJ'ijra2 nem de pdo nem 
J’atiJ’fagom q he camint? £ final condepnago. *^2
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CapH?. ,xvj°.
AQuel a que os rreligioj‘9 ecomedam algua gua2da ou oficio de 
J’amcJ’tam q he chamado Jynaxeos, no rrege ne ejpta aa J’ua uoontade. 
ne logo quando aco2da do J'ono J'eu -ppo pj’ume dejpta2. ajnda que 
tenha e coj’tume de uigia2 J’olicitamete, mas gua2da o cu2j'o das 
ej’trellas a-puado pella comunldade. & entom os chama & coujda ao 
oficio diuinal po2 no Ĵ e2 tachado de maao auijameto ora J'eia 
agrauado do J’ono, q non trejpajje a ora J'tabelicida nem ej'a meejma 
tome ante de tp<5 po2 pouco do2mi2. mas aJ'J'y como como aquel q no 
tan J’oomete ao J'eu oficio Jpecial, mas ao Ĵ uijo de todos he entento, 
aJ'J'y uigla & aco^da aa o2a J'tabelicida £ todos.
Capii?, , xvl j°.
Kfto conpre mais a Jabe2 q da o2a da ta2de do JVbado o qual 
amanheece eno dia do domingo, ataa outra ta2de J'eguinte, os 
egipclaaos nom ficam os joelhos ne em todos os dias da qulijgej’ima, 
q J’om dej1 paj'choa ataa pentecoj'te nom J1© gua2da rregra de jejuus 
antre elles. a rrazo das quaaes couj’as em J’eu lugua2 enas collajooes 
dos pad2es quando ds mada2 J'e declarara.
Capitollo ,xv±ij.
AQuy ago2a noj’/a entengo he -paS§a.2 ligeiramete. & no /ob2epoia2 
o modo caj’tiguado do uolume. no qrem9 q o fa/tio carregue o leente 
ne a logura de affam ao trabalhate.
AcabaJ'J'e o modo dos p/almos da o2ago de nocte eno /egudo liuro, 
ComegaJ'J’e o te2ceiro liS do modo canon jco dos pjalm9 & das o2agooes.
[.liuro .iij?]
Capitollo pmeiro.
DAS ORA5OOES & DOS Pj’ALMOS QUE Je cantara de nocte & £ q modo 
J’e digua £ tta do egipto. co a ajuda de ds quanto a fraqza do noffo  
entendimento pode £calja2 ia declarado he. ^33
Capitollo ,ij?
[I3v]
AGo2a da J’olepnidade da tja & J'exta & noa. Jegundo a rregra 
dos moej’teiros de palej’tina, ou de mejopotamya he £a dize2. AJ’J’y 
como p2ometem9 eno -plogo. E a £feigom dos egipciaaos monjes. & o 
Jeu rrigo2 J'tauil da Jua doctna tenpam^ com louuo2 dos Jtatelicimetos 
dos palejtin9. & daquels q uiue em mejopotamya.
Capit° . iij?
AWtre aqlles, J*. os egipciaaos. aque/tas oras de oficios q nos 
chamados £ ctos Jynaaes. & a ce2tos tep9 fazemos a ce2tas o2as do 
dia. elles todo o dia dejpende em o2agooes. com ajuntameto de
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trabalho de Juas maaos, de tal guija 5 apa2tadamete em Juas cellas. 
o penjamento das J’uas o2a50oes & das Janctas Jcptu2as delles nunca 
J’e louida, aas quaaes adem pzes & rrogos p todallas pa2tes do dia,
E aJ’J'y em ejtes oficios q nos a ce2t9 tenpos fazemos, elles todo o 
dia dejpendem & cojume e elles.
Capitollo ,iiij?
POlla qual couj’a antre elles, tirado os oficios das uejperas & 
das matinas. q J’e dizem enas J’uas 9^gajooes ouem nehua Jolepnidade 
pub2ica no J’e aaza enas Juas comunjdades. afo2a o Jabado ou domingo. 
en9 quaaes a o2a da te2ja. po2 rrazom da comunhom do Jancto JaSmeto 
Je ajuntam todos. po2 ejto cocludindo. q melho2 he aqllo q J’e 
continuadamete oferece q aquello q Je da p tenpo ejpecaqado, E mais 
graciojo he o dom uolupta2yo. q os Juiqos canonjcos, q Je offecem 
com chamameto de cojtragimento. affy como o glo2ioJo -ppheta dauid 
f e  alegraua quando dizia. «De uootade Jac2ifica2ey a ty.» & « faze 
Senho2 q as coujas da mynha uoontade Jeiam bem graciojas a ty.»
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Capitollo ,v?
MAs en9 moeJ'teir9 de palej’tina ou de mej'opotamya. & ajnda em 
todo o ou2iente, as Jolepnidades das dicta8 oras, cada dia J’e 
acabam com tree pfalm9 e tal guyja q a continua90 das orajooes J’eia 
offerecida a ds e ce2t9 tenpos. E da neceJ’J’idade dos Joiipos 
co2po2aaes, com eta tenpanja Jejam feit9 em tal modo q os Jpuaaes 
em modo nehuu no l̂4r^ Jeiam to2nados. Em aqj’tes .tres tenpos leem9 
q o -ppheta daniel cada dia ena J’ua cama2a aas freej’tras ab2ydas. 
oferecia £zes a ds, E em ej’tes tres tenpos & oras a pfeipom da 
noJ'J'a .pmij'om & a J'J'oma da naJ’J'a rrecenp9om foy pfeita & 
acabada, Sabemos q a ora da fqa o Jpu J'ancto e oui? tenpo p2ometido 
polios -pphetas, dej'cendeo J'ob2e os apoj'tollos. J’tando elles e 
ora9om aa ora da fpa, 0 q J’e -pua muy bem. quando elles co a 
rreceppo do Jpu J'co come9a2om a fala2 as diuJ'J'idades das linguajees 
todas. os jnfiees & mal creetes judeus. ej’pantauaj'j’e & ej'ca2necia 
dizendo. q elles eram cheos de moj’to & meuedos, E Jam p J’tando em 
pee e meo delles. aleuantou a uoz & diJ’J’e. «Homes ijraelitas & 
todos aquelles q morades em ih21m. ej’to u9 J’eia *^9, & co as 
orelhas entendede as minhas palauras. Non he aJ’J’y como cuydades q 
ej'tes J’om beuedos. ca ajnda he ora de fpa. mas aqj’to he o q diXf e o 
.ppheta ioel. Sera n9 poJ'tumeir9 dias diJ’J’e o J’enho2. Eu
cancellation: ora90m.
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ejpa2gerey do meu Jpu Job2e todo home. & q?phetiza2a os uoJ'J’9 
filhos & as uoj/as filhas & os uoff9 mancebos uee2o ui/ooes, & os 
uo,f9 uelhos Jonha2am Jonhos & ajnda mais. Job2e os meus /uos & 
minhas /uas euyarey o meu Jpu & <pphetiza2am.J> As quaaes cou/as 
todas fo2o conpdas. todas o2as da ffa. E ej’tonce o ejpfi Jancto 
4>metido em eJ’J'a o2a cayo J'ob2e os opoj’tollos. E aa o2a da J’exta. 
o Jacficio /em magoa noj/o J'enho2 & Jaluado2 foy oge2ecido ao pad2e. 
& Jobijndo ena cruz po^ noJ’J’a Jaude, lauou os peccados da humanal
nq/*
lynhage. tirando ap2ea os pncip3̂ -03 & pode2yos. E rronpedo o
037alua2a da ob^guayo da mo2te, Jjgouo con/igo na cruz. & liurou 
manifej’tamete todos aquelles q eram legudos ena culpa ajuntandoos 
aJ'J'y. quando da peleja ouue uito2ia. E ej’a meej*ma o2a da J'exta Jam 
3 arreuatado & aleuantado e excaj’y de uoontade q he chamado Job2e 
leuantameto da uootade. ou de jntendimeto: pAv] uyo em fegura de 
rreuellajo a cSt/Jajom dos gentijos aa fe. Quando lhe foy euyado do 
ceeo huu bacio aJ’J’y como lenqol, q pendia em quatro co2das. onde 
JJe demoj’traua tod alias animalias do mudo. maas & boas pejonhetas 
& nom peqonhentas. E ueeo uoz de ds a elle dizendo «$ mata & come.» 
0 qual bacio q aJ’J’y pendia do ceeo com fttro co2das. nom J’ignifica 
manjfej'tamete outra couj’a J'eno ° ^ ° ‘o euangelho. o qual comedo q2 q 
J’eia dej’tinto £ quatro pa2tes J’egundo a rrazom de quatro
Alteration: pncipes to pcipados.
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euangeli/tas. Engo e ffy he huu tenpo. o qual cotem en ffy a 
nacenja ma2auilho/a. & gllo/a paixom deffe huu /oo ihu xpo.
E fe2mo/amente nom dia «lensol.» mas « aJ’J’y como lenjol.» o legol 
/ignificago he de mo2talha. E po2 quanto a mo2te de ihu xpo non foy 
/egundo ley de ob2yguajo natu2al. mas de .ppa uoontade & liure 
aluld2o. po2 tanto diz «a//y como lengol.» Mo2to foy /egudo ca2ne. 
nom J'egundo /pH. po2q a J’ua alma non foy leyxada eno jnfe2no. ne a 
J’ua She uyo corrupgom. & el ajnda di//e, «Nerahuu no toroaxa a mlnha 
alma de my. mas eu a ponho de my mee/mo, pode2yo tenho de poe2 a 
mlnha alma. & pode2yo tenho de a toma2 outra ueguada,» Em ej’te uaj’o 
do euangelho do ceeo euiado. /. g o J'pu Jco J’cpto, todollos 
gentijos que antes eram poj'tos fo2a da otJ*uancia da ley. eram 
aujdos aJ’J’y como qujos, & uijndo g creenga da fe & fogindo dos 
/uigos dos ydollos & a xpo /ac2yficados. com rrazom fo fectos 
ygua2ya muy /aa & pura. pu2ificado°s /am p g augua do bauti/mo. 
/egudo a uoz dyuinal lhe ecomedara. E aa ora de noa penetrou os 
jnfe2nos. & as rreuoltas das treuas do abl//o com os lanpados do 
/eu rre/prando2. de/atou & rronpeo. E ab21jndo as po2tas do 
cob2e queb2antou as fechadaas do ferro, & o catiueiro dos /cos q em 
nas treeuas da alagoa laziam, ledamete co/igo trouxe aos ceeos, 
E qbrantando a e/pada do fogo de dous agumes. aquel antijgo latfclo2
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do parayjo frreal, com gride ledice rrej bituyo ao J'eu caj'al em effa 
meej’ma ora de [15*\] noa- Aquel muy rreligiojd centu2io 2 nome 
charaado co^nello, J’egundo auia de coj’tume Jeendo em o2ajom, lhe 
rreuelou o angio. q a comemoragom das J'uaa-s oragooes. & das J’uas 
ej'mollas era fecta ate ds. E magnifej’tamete lhe foy rreuellado aa 
ora de noa. a couJ’J’agom dos jeentijs, falado o angio com elle.
a qual meej’ma couj’a fo2a ja aa o2a da J'exta rreuelada a Jam p. jjdo
foy arreuatado em JpE como ja dicto he. Ajnda deJTa meej'ma o2a. en9 
autos dos apo/tolios J’e J'creue aJ’J'y. «Pedro & joham J’otyam ao
tenplo aa ora da oragom nona.» pollas quaaes rrazooes parece q nom
J’em dereito os J'ant9 & apoj’tollicos barooes. coj'agra2om ej’tas o2as 
aos £uigos de ds. E a nos coue q £ eJ'J'a meej'ma guij'a as gua2dem9 & 
conJ’agrem9. po2q & J'e tarn £feitamente non podem9 os oficios da 
piedade pagua2 a ds quanto Jom9 ob^igados, ao men9 leguemon^ a 
tenpos ce2tos pois q todo o outro tenpo q rremanece. ou e 
ej’queecimeto ou em £>gujga, ou em algua ocupagom e q J'om9 euoltos.
J’e mej’ta de o2ago o guaj'tem9 & paJ’J'emos.
Capitollo .vj?
DCs JatJficios da uejpa & deJ’J’a meej'ma ora, os quaaes J’acficios 
cada dia eram ofe2ecydos. ajnda no tej’tameto da ley moyJ*ayca. 
emcenj’os & J'acficios uejptin9. todollos dias eram aferecidos eno
tenplo. ajnda q foJ’J’em figuratiuos. E podemollo ajnda *pua2 po2 
aqllo q canta o -ppheta dauid «Seja guiada a mlnha orayo, aJ’J’y 
como encenfo ante a tua majej’tade. & o aleuantameto das minhas 
maaos J'acflcio da uejpa.» Em no qual lugua2 podem9 contenpla2, mais 
Jegura^mete de aquel Jancto J’acflcio uejptino. o qual ou JfcLo aa 
uejpa. o Senho2 ceando co os JVus dlj'cipollos. foy jnj’tituido. 
quando comejou aa J’ua e£ia da2 nouos & maraullhoj'9 J'a'tfment9. ou 
quado o dia Jeguinte fez J’acflcio uejptino. J\ em fim de todos os 
Jegres, ^ndo aleuantou as J’uas maaos ena cruz. po2 Jaude de todo o 
mudo. & foy ofe2ecido ao pad2e, 0 qual ej’tendimeto de maaos ena 
cruz .ppamete he chamado aleuatameto, po^q todos nos outr9 q 
jaziamos eno jnfe2no. p el fom9 aleuatados. J'egundo a J’ente ja da 
[15v]] J’ua .pmiJ'J’om q diJ’J’e. «Quado eu fo2 aleuantado da tta. 
todallas couj’as trajerey a my.» J\ o home que ha pa2tic -̂pa$o com 
tadallas couj’as.
Capitollo. .vii?
DA o2a da pma q he chamado matutinal J'olepnidade. aquello n9 
enj'ina q cada dia em ella cantemos. «Deus deus ms ad te de luce 
uigillo,» q q2 dize2. «meu ds. meu ds. a ti uigio ena luz,» E mais 
hy meej’mo « ena ora matutinal, eu penj’arey e ty»& diz em outro 
logua2. «Eu anteuy em madureza & braadey » E ajnda «os meus olhos 
anteueerom a ti polla manhaa pa penj'a2 os teus mandametos.»
Em ej’tas oras aquel ab2ey2o euangelico. pad2e famillyas alogou 
obreiros £a a J'ua uinha, & logo pmei2o pella manhaa q J’ignlflca a 
o2a matutinal da Jolepnidade da p2yma. depots aa o2a de te 2$&, 
depots aa J'exta, depois dej'to aa ora de noa. & em fim ena undecima 
o2a. ea lual J’e coj’tumaua a o2a luce^nal, ou das candeas.
Enpo he de nota2 que ej'ta o2a matutinal q fe  ago2a gua2da 
pollas pa2tidas do ouciente en9 oficios. eno noJ'J'o & noj'o 
moej’teiro de bethleem. foy pmeiramete ej’tabelecida. onde o noJ'J’o 
J'enho2 naceo da ugem, E aly teue po2 bem de os J’eus J’anctos 
nenb2as toma2em come90 de cree2. & aquej’ta noJ’J’a tbra con J’ua terra 
ydade & ajnda de leite, em J'ua mocidade lhe ,puue de cofi2ilt'.
E ataa aquej’te tenpo aql oficio matutinal, logo J’e dizia depois do 
oficio da nocte, de tal guij’a q pmeiramete J’e fazia huu pequetinho 
de ej’pa90. & aJ’J’y J’e faz en9 moeJ'teir9 de franqa, E a ffy  f e  acaba 
aql oficio matutinal, co as o2a9ooes & uigilias notu2nas & ho outro 
tenpo da nocte, achamos q de noJ’J’as mayo2es £a a folguan9a do co2po 
era aJ'J'ynada, E aJ’J’y uj’auam daquej’ta deJ'o2denada jndulgencia 
de tenpo, & era mais negrigentes plonguando grandes tregoas de 
J'ono, em tal modo q nemhuu non era conJ’trajngido de J*e aleuanta2 do 
leito ou Jay2 da cella, Nem era feito antre elles alguu ajuntamento 
couentual ante da ora da i^a,. & pdiaJ’J’e mujto mais da obra co2po2al,
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po2q quando era neceJ'J’a2yo de o"b2a2 alguu de J'eus oficios. entom a 
grande za da p2eguj p-6r3ja do Jono os fazia ete2pe9a2 mayo2mete em 
aquelles dlas en9 quaaes des o2a de uejpa ataa aluo2ada. auya de 
gua2da2 ulgilias po2 pouqdade da nocte & longura de oficio de 
co2a5om, & ento o caJajo era mais graue & mais pej'ado. E po2 quanto 
ej’ta couja pa2ecia jeerajom de negligencia. & a alguus uelh^ ueo £ 
modo de que2ella dete2minado & acrecentado, foy atre elles grande 
conj’elt?. q ataa q o Jol J’ayJ’J’e Jem cotradizimento. J’e alguu qJ’ej’J'e 
lee2 ou o"b2a2 ou da2 folguaja de Jono aos neb2os. auja tregoa pe^a 
ello. com tal ottfuancia de gua2da. q conuydados elles. todos J'e 
aleuantem de J'eus J'trados, & de coJ*uu, & tres pjalmos & oraqooes 
dictos. J’egundo modo q antijgamente J'e diz aa t'ja & J’exta. q e 
final de confiJ'J'om da Jancta t’jndade he ej’tabelecido. logo o Jono 
faja fim. & feja. comejo pa de aly auante ot2a2. com jgual & 
copanheira tenpanqa & de conj'uu. A qual o2denaqa ajnda q J’e ja 
achada po2 algua couj’a como dicto he. ou po2 algua Jinificajo. 
en£o o -ppheta dauid. o pos antigamente em lefal entendimeto. 
dizendo. «Sete uezes em no dia louuo2 a ty.» AqueJ’ta 
Jolepnidade aJ'J’y achada dej’tas oras. enas quaaes J'ete uezes damos 
louuo2 a ds. parece J'ee2 muyto coujnhauel & neceJ’J'a2ya,
0l±2 Erasure and alteration* pella to pe2a.
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E como qZ q ej'te coj'tume aJ'J'y -pueltoj’o. ueejje com grande 
proueito do ou2yente ata aq. enpo em alguus moej'tel2os do ouriente, 
os quaaes nom qrem leixa2 as rregras dos pad2es. nem qbrantallas em 
modo nehuu. nom q2em rrecebe2 aqj*te huj’o dej’tas oras aJ'J'y como ia 
aJ‘J'inam9.
Capitollo .viij?
A Cauja po2q ej'te Jolepnidade da pma J’eia achada, algu9 
uiuentes em ej’ta .puincia no no Jabem. E po2 ej’to acabada e f ja o2a 
matutinal, a que nos dizemos pma to2naJ’J'e ao J’ono. nom teendo olho 
aa cauj’a po2q foy J’tabellecida. EntguandoJ'J’e. acabam aquella ora pa 
auerem outra uez ajnda ocajyom de do2mi2. A qual couja em modo 
nehuu non J’e deue de faze2. aJ'J'y como no liuro J'uJ'oJ'cpto ddJ’J’emos. 
mais conpdamente q non fallamos. da gua2da do ejpa2 de noc[l6v[]te,
E po2 tanto q a linpeza guaanhada £ J'inprez confyj1 om ante da 
aluo2ada. non J’e pea ou p polugom de acrecentameto de humo2es 
naturaaes. ou p J*tra2nho do jnmijgo, ou pode bem J’ee2 q a rrecagom 
do J’ono puro & boo arrej'centara o fe2uo2 do JpE. & aJ'J’y fica2iamos 
depois pello J'pago de todo o dia. modo2r9 & pguigoj’9 & pejados.
A qual couj’a os egipciaaos ej’quam & J’tranham, & a ce2to tenpo ante 
do gallo cantante. J’e trabalho de Jem em pee. & dicta & celebrada a 
ora canonjca ataa luz. pe21onguam a uigilia, em tal q quando uee2 a 
luz matutinal q os ache aficados em fe2uo2 do JpE. E q J’eiam
achados mais p/tes & mais agujo^ po2 todo o ejpago do dia. E £a 
/em mais aul/ados & mais £cebidos pa as /caramujas de dia & £a 
a luta do jnmijgo, E e/to faz o trabalho das uigillias notu2nas.
& o ejpecial penj’ameto plonguado em ellas.
Capitollo ,ix?
AQuello he ajnda £a J'abe2 q os n.oSS9 antijgos 5 ej’ta 
J’olepnjdade matutinal J’tabelece2om. q non a de2om nehua couj’a. ao 
antijgo coj'tume dos pXalmos. mais daqllo q era acoj’tumado. mas £ 
eJ'J'a meej'ma guija q J’e dizia en9 tpos da nocte. aj/i £petualmete a 
celeb2am. E aquelles hynos q tomara £a ej’ta J’olenpnjdade matutinal. 
J’om aqlles q J’oyam a canta2, em fim dos oficios da nocte, E ej/es 
meej’m? pjalra9. S. o centej’imo qad2ageJ’imo oytauo, q J’e come9a. 
«laudate dUm de celis,» & os outr9 q J’e J’eguem. & o qntj « jecionS 
mea. jntende o2acioni mee,» & o outagej’imo nono. q J’e come9a, 
«domine rrefugiTt Ĵ 9 es nobis.» Ej’tes pj*alm9 J’om notados £a ej’ta 
noua J’olepnidade, E mais ajnda oje £ ytalia acabadas as oras 
matutinaaes da pma. o pj’almo qn^gej’frno q he «nd/e2e ml ds.» J’e 
canta £ todallas egreias. a qual couja nom na9eo doutro lugua2 
J’enom daly.
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Capitollo .x?
TOdo aquel monje q a o2a da tfca, ou /exta. ou noa. no uee2 
ante q o pmeiro p/almo fo2 acabado. nom he ou/ado mais de entra2 
eno o2ato2yo, ne /e me/tura com aquellea q cantam. mas ouue a o2ago 
£ antre as po2tas. & e/£a ataa ^ ^ q  /ayam todos. & langado 
huildo/amente em tia, pede uenja da /ua culpa & negligencia.
/abendo q a /ua culpa co /e pode [17r] £ outro modo alinpa2. ne aas 
oras /egulntes. he ce2to q non entraxa, /e pmeiramete da magoa da 
/ua pguiga. tgo/amete nom ouue2 endulgencia & £do. E nas oras de 
nocte. tem oca/iom de ta2da2 ataa fim do /egundo p/almo, de tal 
gui/a q acabado o /egundo p/almo. ante q os fray2es fagam p2o/trago 
entre. & entom /e pode ajunta2 aa cogreguagom. E a aquella mee/ma 
Pena /em duuida nehua, he otJguado /egundo ia di//em9 /e ta^da2 tam 
/oomente huu pouqtinho demais tenpo,
Capitollo. ,xj?
CE2tamente as uigillias q em cadahua /omana fazem9, des a 
ue/£a do /abado ataa em outro dia. po2 tanto os uelhos eno jnuno 
ijhdo as noctes /om mais longuas. as prolongua ataa o qua2to canto
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do gallo. era tal 5 depois de tanto uigla2 de toda a nocte fiquem 
Xeq2 duas oras, pa rreca2 Jeiis co2pos, & £ todo o eXpago do dla, 
com mjngua do fono nom f e  to 2ne mu/chos. E co eXta Buezlnha 
folguaga, de todo 0 tenpo aiara a conXolagom de toda a nocte. coue a 
nos outr^ gua2da2 eXto com toda deligecia, f .  q Xejam9 content9 
daql Xono q n9 he outo2guado de depois q paXXa- a uegilia. ataa 
ujnda da luz. X. ataa ora matutinal da pma. E todo o dia. de XXy
Mauante deXpendam9 em oh2as fit e oficios & meXte2es neceXXa2yas era 
tal guiXa q no Xono q leixam9 de nocte. non no cob2em9 ena uigilia 
do dia. bem como q non qtauam9 ao co2po Xua folguanga. mas q a 
folguanga notu2na raudauamola, em troco de rrecago de dia. Nom he 
poXiuel q a ca2ne fraca feia de todo itoubada da folguanga de toda a 
nocte. & £ o dia Xeguinte fica2 X® do2mi2. fit Xem pauXa. affy de 
uootade como de co2po, po2q era tal afgeza.. mais fia. eXto2uada q 
ajudada Xe nom goXtaXXe depois de tanta uigilia alguu pouqtinho de 
Xono, E po2 tanto ao men9 hua o2a de Xono. ante a uinda da luz fe  
fo2 comnoXco bem pa2tida. n9 faz guanha2 todallas o2as do 
uegia2, as IJes de nocte goXtam9 dando aa natu2eza aquello q Xeu he. 
Ne n9 Xa neceXXa2yo cob2a2 de dia o q leixara9 de nocte, E todo po2 
fo2ga dara aa ca2ne qualqZ q nom rrazoadamete lhe tira apa2te, mas 
tepta de lhe tira2 todo, E £a falla2 mais udadeiramete, non lhe 
toma o Xobejo. mas puaa do neceXXa2yo. [l?v[] E po2ende com grande 
uagua^ fe deuem de conpaXXa2 as uegilias q nom feiam ataa luz
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-plonguadas com -plonguameto grande & de/me/urado & /em rrazom.
E po2 tanto as irepa2tem em tres modos. em tal q o trabalho pa2tido 
£ pa2tes. ajude o de/falecimeto do co2po. E JJdo elles /tando em pee 
canta a fceyra antiphaa. langa//e e ttra ou /e a/entam em /eedas 
muy baixas & canta £s p/alm9 huu cantando & ps outr9 rre/podendo,
& affy rreuezando//e hu9 apollos outr9. eadem /eendo tres 11 gooes 
com e/ta mee/ma folguanga. E affy fe faz q mjguando o trabalho 
co2poral copre com mayo2 fo2ga da alma as /uas o2as com .plonguada 
& grande . uegilia.
Capitollo .xij?
AS Viglllias fo2om do comego da peguago apo/tolical. quado a 
rreligiom & a fe dos xpaaos foy fundada £ todo o ou2iente E po2ende 
ataa /abado amanheecente /e faziam, po2 $hto o no//o /enho2 & 
/aluado2, aa fefta fei2a foy crucificado & os di/cipollos. cujas 
chaguas ajnda eram rrezentes da /ua paxom toda aquella nocte no 
do2miram ne derom folguaga aos /eus olhos. Po2 a qual rrazom des 
aquel tenpo aaq/ta nocte do /abado foy acopanhada a /olepnidade das 
uegilias ataa e/te dia p/ente. & e/to £ todo o ou2iente. £ e//a 
mee/ma gui/a /e gua2da. E po2 tato depois do trabalho de tanto 
uigia2. auem9 at/olugom de jeiuu. a qual cou/a de mujtos barooes
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apo/tollos foy cofi2mada. & affy nom Jem rrazo J/umimus de o faze2
affy p todalla8 egreias do ou2iente a ej'to conuem aj’az fremo/amte 
0 *51 aquella auto2ydade do ecle/ia/tico, ajnda q po/Ja aue2 outro 
/acreta2yo entendimeto. /. «da pa2te a ej'tes J’ete. & tabem a e/tes 
oyto,» o que entedem9 affy. da a huu & a outro dia pa2te da 
/olepnidade, /. aa /omana toda enteira. q he eno domingo & da aa 
pa2te da /omana q he ao /abado. & affy q a hua & a outra da 
/olepnidade. Nem po2 e/to nom he de be2 q /abadeiam como judeus po2 
faze2 fe/ta /em jejuu, mayo2mente aquelles q de todo em todo /om 
alonguados dapfia judayca. Mas mais /e faz po2 folguanga do co2po 
ca/ado & fraco, Ga fe fe e/ta tenpanga nom teue/Je, o co2po q p 
tantas /omanas do ano co[l8r/binuadaraete jejuua cinq dias. fe 
fe nom po/e/e em medio e/pago de dous pa /ua rrecagom ligeiramente 
confraqueceria & de/fallece2ya.
Capitollo ,xiij?
A E/ta cou/a de tepaga de jeiuu em alguas cidades. & mayo2mete 
ena cidade de -Roma, alguus ygno2antes ^tdizem q em modo nehuu o 
jeiuu eno dia do /abado no fe deue qb2anta2 . trajendo po2 exenplo.
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q o apoj'tollo /am p aula de entra2 em canpo co //ymo mago. em e//e 
dia jejuou, A e/to /e pode bem fle/pode2 q /am p non fez e/to po2 
poe2 canonjca & jeeral co/tltujo, mas pola J/ente nece//idade em q 
/e uya, E a//y ce2tamete e/ta cou/a £ el fecta no foy jeeral. mas 
e/pecial, nem £ aquy non /e mo/tra q ped2o de//e £cepto aos /eus 
dl/cipoll9 de jejua2 o /abado. E el mee/m° nom fezera e/ta cou/a /e 
/oubera q era /tabeleclmeto jeeral & de todos aco/tumado, E creo /em 
duuyda q e//a mee/ma cou/a era J/tes £a faze2 ao domingo. fe a 
cau/a daqlla batalha ento a ueera. Nem po2 tanto. logo a rregra do 
jejuu auja de /e2 a^goada. be com° jee2al, o qual non /tabellecera 
a ley jeeral. mas o Ip. fez q fo//e fecto a nece//idade /pecial, ̂5^
Capitollo .xiiij?
NOn he £a e/queece2 q ao dia do domingo non /e diz mais q hua 
mi//a ante de come2. ena qual mais /olepnemete dize as oragooes & 
as lijooes po2 -fleue2en5a da /ancta comunho. mais q os outr9 dias.
E a t£a & a /exta todo /e diz juntamete. & a//y /e faz q /e nom 
mingua nehua cou/a dos oficios aco/tumados. ajnda q /eia feito 
alguu adimento de o2a$o ou de lijom com mayo2 /olepnydade. E e/to
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todo Jo faz. ou po2 defe2enga ou po2 rrelaxago de trabalho. & q 
pare 5a aos fray2es. q po2 rreue2enQa da rre/urreygom doralnycal, 
lhes he fecta algua con/olajom de folgua. E po2 e/ta tam /oomete 
defe2ega q fe faz em e/te dia e rre/peito de toda a /omana. aq/te 
mee/mo dia feja outra uez de/eiado dos fray2es. affy como fe/tiual,
E o jejuu da /omana q he po2 ulj2. men9 /e /enta /pado a fe/ta & a 
/olepnhdade de/eiada. Senp he da condi50 humanal. mais ligeiramete 
/opo^ta^. qualqS carrego de trabalho. & mais /e fa/tio o home /egue 
o afam /e fo2 me/turado [l8v]] com alguu rreuezaraeto. ou de folgua. 
ou de outra ob2a.
Capitollo .xv?
E Mais fe faz em effes dias. /. fabado & domingo, ou en9 dias 
de /olepnas fe2yas en9 quaaes tenpos fe da cea & jenta2 aos monjes.
& no fe diz p/almo quando fe a/enta ne quando ffe aleuanta /egudo 
fe faz en9 outr9 comeres de conuu, ou quando fozem jejuus canonjcas. 
en9 Jfaes /e dizem ante & depois algu9 p/alm9 aco/tumad9. Mas e 
e/tes dias tam /oomete /e diz hua /injjz orago b2eue. tjdo uaa a cea2 . 
& quando ffe aleuatara. e//a mee/ma cocludem. E e/ta rrefeygom he 
bem como e5£o2dina2ia aos mojes, ne todos nom /om co/tragid9 uij2 a 
ella. /enon os ho/pedes & caminheir9. ou aqlles os qes a emfi2midade
Alteration: rrelexago to irelaxago.
co2po2al ou -ppa uoontade couida2.
AcabaJ’J'e o liuro tbeiro dos modos & pj'alinos das o2a50oes de 
dia. E come9aJ'J’e o IJto q falla das o2denanfas daqlles q rxenucia 
o mudo. & toma J’tado de pob2es monjes.
Ca$ .pmeiro.
DITO HE & DECLARADO 0 MODO DAS ORAQOOES & dos p/alm9 q /e 
deuem de di£ de dia en9 couent9 & fe gua2da pellos moe/teir9. Ago2a 
couen a dize2 do e/tado daqlles q rrenuncia o mudo. /egundo 
p2oraetera9. E logo proeiramete diremos as codijooes que //e rreque2e 
a aqlles q em n9 querem feZ flecebidos, abreuyando quanto pode2m9. 
mizerando & excitando alguas cou/as dos mojes egipciaaos. E e//o 
mee/mo alguas rregras dos de tabayda dos quaaes thebaydaaos. $nto o 
moe/teiro he mads populo/o, tanto e ujue2 he mais rxygoro/o,
E ce2tamete e huu moe/tei2o onde /om mais q cinq0 mil monjes. q /om 
/oo rrygimento de hui3 abbade, con tanta obediencia. aq/te grande 
conto de mojes. e todo tpo he /ujeito a elle, <$rto non pode antre 
nos outr9 huu a outro mais obedece2.
Capitollo ,ij?
PRimeiramete he de uee2 da /ua longua [19r̂ ] p/euanja & /ojeijo 
& humildade tam ̂ jTeuerada. E £ q /tabelecimento /eia fundada ena 
qual ataa /2em de/po//ados uelhos & cu2uados p/eue2am. E pen/o q he 
bem q e/to pmeiro ma/chem9, Tanta he a /ua humildade & affy das 
outras ui2tudes. quanto nehuu en9 moe/te!29 cou/ando nom /omos
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nenbrados q ouue//e. nem tam /oomete po2 huu anno. E quando nos 
paramos mentes aos comeg9 da /ua rrenunciajo p con/equinte 
conhocerem9 q de taaes pncipios & aliceces. foy nece//a2yo /obi2 a 
tam altos pinaculos de pfeiqom.
Cap. .iij?
SE alguu ce2cando em /ua alma de/eia a uijn2 dentro aa 
doutna do moe/teir0. nom he rrecebldo logo de todo. Mas pmeiramete 
dez dias ou mais. aas po2tas do moe/teiro /ta de dia & de nocte. pa 
demo/tra2 a de/cjom da /ua p/eueZanja. & o de/e jo da /ua humildade,
& o juizo da /ua paciencia. E a//y iaz deb2u$9 aos pees dos 
monjes q pa//a. & cadahuu o rre$>hende. Algu^ lhe dizem q he ennhato, 
oui? o men9pga dizendolhe q no he digno pa fee2 monje, ou£* lhe diz“ 
q nom ue com Made. mas com nece//idade de poBza. ou doutras cou/as 
taaes /emelhauees. E a//y examjnado & qouado he lhe nece//a2yo q 
demo/tre de //y qjendo depois /a enas tbulagooes & teptagooes. ca o 
/opo2ta2 dos doe/tos declara mujto a JJlidade do home de dentro.
E depois q a//y fo2 prouado o fe2uo2 da /ua uoontade com grade 
diligencia he rreq2ido dos bees q ouue. q fe non apegue a el tam 
/oomente ui/co de huu dinheiro, Sabem elles bem q nehuu nom pode
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longo tepo uiu. ena doctna do moe/teI2o. nem podera apnde2 a utude 
da humildade. ou da obediecia. nem /a coniento da pobza do moe/te^ro. 
/e ena /ua cociecia ou uootade /e e/conde2 de/elo de dinhei2o. Mas 
JJhdo q2 q nace2 qualqZ oca/yom de fiuza de dinheiro. logo come9a 
rroda2//e a//y como fuda. pa fugi2 do moe/teiro. E po2ende cou/a 
nehua de taaes como e/tas no rrecebem ajnda q mujto /eia p2oueito/a 
ao moe/teiro e/pecialmete dinheiro.
Capitollo .liij?
ESto q dicto he faze po2 duas rrazooes. P2imeiramete q p-9v3 
tal como e/te non e/obe2ueja com fiuza de rryqza. & q po2 tanta 
deua de /e2. ygual aos monjes pob2es. ou meno2 q elles, A /egunda 
pa nom all aazo nehuu pa /e arreda2 & apa2ta2 da humildade de ihu 
xpo. Ca pode2ya muy "bem /e2 quando non pode/fe dura2 /o a di/ciplina 
do moe/tei2o. q quando /e q/e/e /ay2. aquello q com fe2uo2 do /pu 
rrenuncia2a feito fcyo demandaloya, & e/to non /la /em enju2ya do m, 
& /la a//y como /aclegio. Po2q a cou/a q la a ds ofe2ece2a to2naua 
a- po//uy2. e e/to com grande fo2$a gua2dam, Po2q p mujtas uezes la 
fo2om e/ca2mentados. Mas polios outr? moe/teir9 fo2om aui/ados, 
po^que alguus q fo2om /inpzmete rrecebidos daquellas cou/as q antes 
tijnham de/pen/adas em ob2as & /uigos de ds. depois com grande 
arxoydo & bla/femya as tenptaro de demanda2,
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Capitollo .v?
POlla qual cou/a qualqZ 5 a* /ua copanhia he rrecebido. de 
todo o q /oya a po//oy^, he de/nuado, en tanto q ne a //aya de q 
uem ue/tido, no lha leixam mais traze2. mas em meetade do colegio 
dos moges he tragido. & de/ue/te//e das /uas 4>pas ue/tidu2as,
E £ maaos do abbade he ue/tido de ue/tidura do moe/tei2o de tal 
gui/a £ q /enta q nom tam /oomente he nuu das cou/as q /oya de 
pc/oy2 . mas ajnda toda /oBua & oufana do mundo ha de //y langada.
& conhoga q de/cendeo & ueeo aa poBza & nuydade de xpo. E q ia he 
gotmado & mantheudo, nom pollas cou/as q ouue pella a2te mudanal. 
mas da la2gueza das /anctas & piado/as obras da cauala2ya do 
moe/teiro em q propoe de uiue2. & a//y conhoga q daly auante aa de 
/e2 ue/tido & gounado do moe/teiro. E de todo em todo nom /eia 
/olicito do gouno do outro ĉ-a /egudo a /entenga do euangelho. Ne 
aia ugonha /ee2 contado aa j2mijdade de xpo. o qual no ouue ugonha 
de /e chama2 j2maao. mas glle//e /ee2 feito conpanheiro & dome/tico 
dos j2maaos & conpanheir9 de xpo,
Capitollo .vj?
E Aquellas ue/tiduras 5 de/ue/tlo. entreguanas ao q te [20r^ 
a ue/tia2ya, & /om gua2dadas tanto tenpo. ataa q ells /entem 
magnife/tamete o -pueito da /ua cou/ajo, era ui2tude de /opo2ta2 
rrephen/ooes. & diu/as & de/uayradas tenptajooes. E /e ui2era £ 
tenpo 5 el he auto £a £feuera2 antre elles. & em aquel fe2uo2 q 
comesou he /tauil. dam as Juas ue/tidu2as a aqlles q as ham me/te2. 
Se £uentu2a del /enti2em ou auenta2e. alguu peccado de mu2mu2aso. 
ou q del /aae algua culpa de peqtinha de/obedlencia de/ue/teno das 
ue/tiduras do S. & rreue/teno das uej’tiduras J'uas atiguas & affy o 
anuyam de ffy & da /ua conpa nhia. Nehuu non tam aazo de /e 
pa2ti2 co as ue/teduras q do m rrecebeo, nem /opo2ta dellas /e2 
ue/tido aquei q hua uez entendem q ena rregra do e/tahelicimeto 
arrefece, Nem dam lugua2 a nehuu de */*e pa2ti2 ̂ ceiramente. /eno fe 
affy como /uo fogitiuo a gua2da2 as treeuas e/pe//as da nocte & 
/tonce foge. Ou /e ante todos fo2 julguado po2 nom digno da ,pfi//om 
& ante todos os monjes de/ue/tido das ue/tiduras da o2de lanqano 
fo2a da /ua copanhia.
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Capitollo .vij?
QVando alguu fo2 examinado co e/ta ĵ fehanga 5 di//em9. & 
rrecebido & de/ue/tido das /uas ue/tidu2ass & ue/tido dos auytos 
-ppos do m: nom co//ente q logo acopanhe com os outr9 da cogreguagom. 
Mas ecomedano a huu uelho: o qual mo2a arredado do moe/tel2o: & ha 
cujdado de rrecebe2 os £eg*ns & os ho/pedes, com grande diligencia 
da humanydade, * ecomeda* g depois q aly /teue2 £ /pa50 de huu anno 
/uindo humildo/amente: & a°s £egnos co toda paciencia em todoll9 
/ujgos, E el a//y en/ynado po2 a pmeira jn/titugo de humildade. & 
ja conhocldo £ longua pratlca, E hem como q ja me2ece de /e2 
ajuntado aa conpanhya dos outr9 monjes. ecomendano a outro antlgo q 
tem rregimeto de dez nouygos q lhe /om ecomedados do abbade: o qual 
os en/yna & ca/tigua & gouna /egudo aquella /entenga q he /cpta. no 
exodo £ moy/es, «pgunta a teu pad2e & e/yna2tea.» £20v]
Capitollo .viij?
DO qual velho o cuydado & aui/amto pncipal. /a da^ dout’na. 
pella qual o mancebo /uba bem como £ e/caada aos pynaculos da mayo2 
£feigom. E a pmeira cou/a q lhe deue pmeiro en/yna2. he q /ayba 
rrefrea2 & uence2 a /ua qppa uoontade. 0 qual a//y /tudo/amente & 
diligentemente auezado. pa2e metes de -pcura2 & /enj> prouee2 aas 
teptagooes q no /eu co2agom /om contrairas, E he ce2to & £ mujtas
exjjiecias conhocido q o monje afpecialmete o mancebo nom pode
re£rea2 a cobijga da /ua deleitagom ®^de/o2denada, fe pmeiramente 
nom ajmde2 a mo2tifica2 a /ua -ppa uootade. & a Jua ca2ne p 
obediencia. E porende todos os uelhos /om em e/ta /entenga. 5 em 
nehuua manei2a o home nom pode uence2 a j2a ou a i/teza. ou apagua2 
em //y o /pu do fo2njzio, ne com os monjes aue2 unjdade ppetua nem 
fi2me & /tauel conco2dia. mas ajnda q mais he. nom pode longo tpo 
dura2 eno moe/teiro. aquel q pmeiramete non apnde o a uece2 & a 
dirxiba2 a /ua -ppa uootade.
Capitollo ,ix?
COm taaes /tabelecimentos como e/tes, affy como co letras de 
,A,B,C. /e trabalha de en/ina2 aquelles, ataa q uenham aa Madeira 
humildade & /ojeigom, ena qual fe mo/tram /ee2em fundados, Aa qual 
cou/a pa u!2em mais ligeiramente e conhocimeto, /tabelece q nehuus 
pen/amet9 q lhe uenha aos coragooes po2 muy feos q /eiam, no n9 
ecobram po2 Ugonha q aia. Mas logo em e//e ponto q nace2em. os 
rreuellem aa de/cgo do uelho. E aqllo creeam o q lhe dete2mina2 & 
julgua2 o aciaao. E a//y /e faz p e/ta guy/a. q em nehua cou/a- o 
emijgo no pode engana2 o macebo, o qual entende q he a2mado. non
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polla diXcyom Xua< mas polla do uelho. E as amoeXtayooes feitas da 
pa2te do jmijgo q /om aXXi como Jeetas de fogo jnfe2nal, nom Je 
aj'conda em modo nehuu ao uelho. Doutra gui/a o diaboo muy J*otil. 
non pode2a eXca2nece2 ne derryba2 o mancebo. Jaluo Xe el u!2 q £ 
ugonha. ou £ oufana [_21x ] poem ueeo aas Xuas cuydayooes. Geeral & 
euydente juizo he do enguano do dyaboo. & aJXy a .pnuncia £ Xenteya 
q os penXametos com ugonha nom Xeia celados & encube2t9 aos uelhos.
Capitollo .x?
DEpois deXto com tanta deuayom X® gua2da a rregra da obediencia. 
q os manceb9 Xem Xabe2 de Xeus meeXtres. nom tam Xoomente no Xom 
ouXados de Xay2 da cella, mas ajnda aquellas couXas comuues & 
de natu2al meceXXi^ade. nom fom ouXados de faze2 de Xua -ppa 
uontade ou auto2idade, E aXXy conprem todallas couXas q lhe Xom 
ecomendadas da Xua pa2te. bem como Xe lhe foXXem madadas de cima do 
ceeo. En tato q muytas ueguadas, q aquellas couXas q parecem a elles 
q Xom enpoXiuijs. Ifido lhe Xom mandadas. atiyguanXXe com toda fe 
Xem nehua duuida de as faze2em. & nom cu2am da jnpoXibilidade. X©nJ> 
ppoendo a obediecia do uelho a todallas couXas q lhe encomedam.
Da qual obediencia po2 ago2a faze2 men50 Xpecial non cu2o, depois 
acabo de pouco po2 exeplos. entende de dize2 algua couXa Xe ds po2
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o2agooes de uos outr9 me amoXtra2 camynho, Ago2a a'baj'ta Jegui2mos 
aos outr9 J'tablliciinet9. non q2endo tece2 as couXas q em eXta 
p2ou!cia ajnda aos moeXteir9 nou9 Xe pode enXyna2. & ajnda q fe 
enflae, non Xe podem gua2da2. aXXy como ano ncXXo p2offajozinho. 
p2ometemos & diXXemos. Ca entre elles non ha ueXtidu2a de laa, mas 
tam Xoomete de lynho, Nem uXam de ueXtidura3 doh2adas. Xenom quanto 
o Xeu ppoXto amlniXtra2. JJndo Xente q aquellas de q Xom uestidos 
Xom deffeitas ou Xuzlas.
Capitollo ,xj?
NEm ajnda daqlla couXa muy Xtranha & muy alt a. q he a condigo 
da Xua continecia & da Xua atXtinecia. nom entendo de falla2. ena
^1 tee po2 grande & nyca ygua2ua. quando hua era q he chamada
lauXanja feita como lyngoa de naco. lhes he ap2eXentada bem lauada.
co huu pouco de Xal ao Xeu jenta2, Outras mujtas couXas Xemelhauijs
a aqueXtas, as JJes em eXta .puencia ne tenpanga do aa2. nem a 
qualidade da noXa [2lv^ fraqueza pode2ya Xopo2ta2 leixoo de dize2.
E aquellas tam Xoomente Xegui2ey. as quaaes nehua enfi2midade da 
ca2ne. ne mo2ada de luga^ poXXa enpacha2. fe  a pguiga & a frialdade 
do co2agom no nas rreueXXa2 & enjeita2.
Cancellations eram.
Capitollo .xij?
PE2 e/ta gulf a uiuedo elles & J'tando era Juas cellas. ob2ando 
ou cotenplando. quando ouuem a uoz daquel q os chama aa po2ta da 
cella. ou em ou-P logua2, fazendo acoj’tumado Jynal pera a o2a9ora. 
ajjy ̂ 7 arreuatadamete & de cojuu, Jaae cadahuu em tal gui/a, q 
alguus delies q teem officio de lfcreue2. J*e fo^ chamado quando 
come5a a faze2 hua letra. non he oujado de a acaba2. mas logo em 
ej'/e ponto q o Joo da uoz do j2maao uem aas Juas o2elhas, co tanta 
deligecia J’e aleuanta^a. IJhta entende q o J’oo daquella uoz he a de
xpo. ao qual deue obedecee2. E aj’jy mujtas ueguadas leixara de faze2
<
os oficios das raaaos po2 mujto guaanho grande q a jam delles, & daJ'J’e 
aa obediencia & Jojeigom do j2maao. A qual obediecia non tan 
Joomete p2opooem aas ob2as das maaos, mas aa 1150m & aa folguaga da 
cella. E q mais he Jjpoema a todallas utudes. E julgua q todallas 
couj’as J’eam de leixa2 po2 ella. & J’om content9 de Jbpo2ta2em 
todoll9 raalles. com tanto q ajam aq fte Joo be da obediencia.
Capitollo .xiij?
PAreceme q he J'obeio dize2 daqla ui2tude q he ant elles. com 
todallas outras coj'titugooes. f .  q nehuu delles non tem de J'eu -ppo 
nehuu cej’tinho ne Jpo2ta. ne alcofa, nem outra couj'a nehua, q pojja
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/eela2 do Xeu nome. Os quaaes a//y fo de/ ue/tidos de toda pa2te. q 
non teem outra cou/a. /enom huu coloblo feito como dalmatica /em 
maga8. & mafo2te. q he o capello la2go q trajem. q cob2e os onb2os. 
& e/treujna de pelles de texugo8 ou de cab2as & /uas mu2fas & 
calpas, outra cou/a nehua non tem. E de/to no /ey po2q mais digo,
Ga ueem9 em outr9 moe/teir9. honde mais fracamete /e gua2da a 
rregra. q e/ta cou/a /e gua2da bem /treita[22r3mente q nehuu no he 
ou/ado de dize2 £ palaura algua cou/a /e2 /ua. /em madado do mais 
uelho. E grade peccado he de /ay2 da boca do monje, «meu liu2o.»
& «m jnhas tauoas.» «meu /tillo.» «minhas caljas,» E /e o di/. ou 
po2 e/queecimeto. ou £ ygno2ancia, po2 tal palatT como e/ta, q a//y 
fugio da /ua boca. rrecebe ce2ta pendeenja.
Capitollo .xiiij?
E Como qZ q cadahuu delles. do t'Balho & /uo2 das /uas maaos,
tanto de ao moe/tei2o. q non ta /oomete po//a /ati/faze2 aa /ua 
068poBza. mas ajnda acorre2 & auonda2 a outr9 mujt9. en£o e cou/a 
nehua no fe aleuata e /oBua. ne do guaanho de tanto trabalho. a //y 
mee/mo da /pecial con/ollajo nem £a //y rrecebe /eno paximacia. q 
aadu2 pode uale2 ts dinhei29. Outra cou/a nehua hehuu no p/ume de 
gua2da2 £a //y. Antre elle3 nom /e faz ob2a q /eia £a -ppo guaanho.
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a qual oou/a ei grande hgonha de dize2. E prouue//e ads q e/ta 
cou/a non fo//e /abida e no//o moe/tel2o, non digo p ob2a. mas 
ajnda nem 2 pen/fame to de nehuu, E aquel q he ^po/to a e/tas cou/as 
todas. & a toda a fazenda do moe/teir0. do qual pende todo o 
cujdado & aui/ameto, en20 a utude da nuydade da pobza a qual /tudam 
todos de gua2da2 /em corronplmeto. ataa q uenha aa fim da uida 
2feita. a/Jy trahalha de a ah em //y mee/mo, el q /e julgua bem 
como /tranho & auindiso. & a//y como /uldo2. & no como S0 .̂ & a//y 
como laurado2, & no como mandado2.
Capil?, , xv?
QVe dyremos nos outr^ mezqnhos a taaes cou/as como e/tas. q 
mo2am9 en9 moe/tei29 /o a cura & cuydado do abbade, & teem9 chaues 
dos no//9 bees -ppos trilhando & acoucinhado a ugonha da no//a 
obediencia. E teemos ajnda anees co q /eelam9 as cou/as q teemos 
gua2dadas, E o q peo2 he, non auem9 hgonha ne enpacho de os traze2 
en9 dedos, aos <£aes nom tan /oomete os ce/tinhos, ou as e/po2tas. & 
as a2cas Sc alma2yos. no auonda pa [ 22vJ gua2da2 aquellas cou/as q 
ajuntam9, ou aquellas q rre/uam9 quando /aymos do /egre. Mas ajnda 
mujtas ueguadas po2 uijs cou/as q /om nada, n9 aceendem9 em jra 
que2endoas ah tam /oomente pa nos. em tal g/a q /e as alguu tanje2 
tan /oomente com o dedo. co tata yra & /anha & moujmeto de co2agom. 
n9 aleuantam^ 9tf" elles. q os outr9 a no//a b2aueza nom podem dos
no/Jos co2a55oes & moujmeto co2po2al rreuoca2. Mas leixando os 
noJ’J’9 peecados. & aqllas couXas 5 nom Xom dignas pa Ienb2a2, 
Xegundo q diz o -ppheta dauid. «Nom falle a minha boca ob2as dos 
homes.» Fala2em9 mais co iiazom das utudes q aconpanham antre elles. 
& aquellas couXas q nos com todo Xtudo deuem9 de deXeja2. & eXXas 
rregras & figuras, como que uay trotando. paXarem9 e tal q mais 
aXynha uenhamos a alguus feitos & ob2as dos uelhos. as quaaes 
XtudioXamente deXpoemos de ecomenda2 aa memo2ia. E aqXtas couXas q 
po2 noXXa expoXisom Xom decla2adas. t<Balha2em9 pollas faze2 fo2tes. 
com teXtemunhas muy ualentes. eXpecialmete conf!2mando com os 
exenplos deXXes meeXmos. & com auto2ydade da Xua uida
Capitollo . xvj?
SE alguu qb2anta2 alguu canta2o, ou uaXo. ou outro qualq2. a q 
elles chama bancal. ajnda q Xeia £ aqueecimeto, a Xua negligencia 
non Xa pu2guada. Xenon com peendenqa pub2ica, E todos juntos aa 
o2a$o. tato ja2a em trra ataa q a o2a90 Xeia acabada. E entom o 
abbade quando manda2 q Xe aleuante, aleuanta2XXea. Pe2 eXta meeXma 
guiXa XatiXfaz todo aquel q fo2 chamado a algua ob2a. ou aa 
congregagom. & uee2 ta2dinhei2amete, ou Xe em rrezando os pXalmos. 
ou em a o2asom duuida2 quanto q2. E tambem Xe he Xobeio. ou
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duramete. ou pfio/amete conp2 o q lhe manda2em faze2. ou fe 
leuemente mu2mu2a. ou fe puentu2a mais qf lee2 ou /tuda2. q faze2 a 
ob2a q lhe he ecomendada. Se depois q leilf de o2a2 non /e to2na2 
Jem deta2danga pa a cella, fe co alguu /teue2 oucio/o alguu [23iG 
pouco de tenpo. ou fe foZ a alguu logua2 /em licenga. Se toma2 
outro polla maao em rrazom de amizade & /ollaz. Se em na /ua cella 
falla2 co alguu q non /eia /eu conpanhei2o. Se rreza2 com aquel q 
he puado da o2agom. Se com alguus ^7^ dos /eus paretes ou amigos 
/agraaes fala2 /em conpanhia de alguu uelho, Se ca2tas /cpue2 fe 
licenga do abbade. Em taaes cou/as como e/tas & outras /emelhauijs 
q elle ham ant //y. ha e/pecial corregimeto & gua2da. As outras 
cou/as q antre nos /em defe2enga rrecebem9 & antre nos com mayo2 
rrepn/om /opo2tamos. /. doe/tos de praga, men^gamtos manife/tos. 
contendas /obuo/as. /aydas llus & de/enfreadas, familiaridades com 
raolKes . yras. /anhas. a/uadas. arroydos. p/un go de ob2a -ppa, 
tocamento de cobijga, de/eio & po//e de cou/as /obeia8, as quaaes 
cou/as antre os outr9 monjes no ha o come2 fu2tado & aa de/o2a, & 
outras cou/as a e/tas /emelhauijs. non /om ca/tiguadas com aquella 
rrepn/om q ia di//emos /pecial, mas com agoutes & di/ciplinas. ou 
com de/terros do moe/tei2o /om emendadas ca/tiguadas.
°7  ̂Superfluous letters /.
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Capitollo .xvlj?
AQuella ligom ĵ SS q Xe lee en9 moeJ'tei2os. quando fe e a Xeu 
come2, non naXceo do exenplo dos egipciaaos. mas dos monjes de 
capadocia. a i[l ligom nom he duuida 5 mais foy fundada & ho2denada 
pa eXquiua2 o Xobelo fala2 da meXa. ou po2 apagua2 as maas 
cuydagooes. q comunalmete fooe a crece2 aa ora dos conuites, mais q 
po2 uXo & ekcicio de Xciencia. Antre os egipciaaos & mayo2mete 
antre os thebanyoXitas, tanto he o Xillenci0. q em tanta multidoe 
de mojes quando Xtam aa Xua rreffeigom, q nehuu no he tam Xoomente 
ouXado de hocegia2. afo2a aquel q he £poXto eno Xeu adeado, E fe 
puentu2a algua couXa deue a ~fee2 tragida ou ti2ada. mais he 
Xygnificada p Xignal. mais q p uoz. Tanto he o Xlllencio a aquelles 
q come, q as cogullas, a q nos dizem9 capellos grades, leixam cae2 
Xob2e as Xob2ancellas. po2q a uiXta no fique liure pa oolha2 de ca 
& della, & q nom olhem outra couXa Xenom a mefa. ou a uj[23v3anda 
poXta, ou aquella q eXcolhe pa come2, de tal guiXa q nom uee nehua 
couXa q o outro come, ne Xe mujto Xe pouco. Nemhuu nom pode nota2 o 
outro de pouco ou mujto come2 ou ben.
CapH?. .xviij?
ANte nem depois do conuite comuu, com grade cautella fe  gua2da 
q nehuu fo2a da meXa ponha aa Xua boca algua couXa pa come2.
7b
E ajnda q ande pollas o2tas & ppllos poma2es, & uejam pella mayo2 
pa2te dos poma2es gracio/amete pende2 enas a2uo2es a fructa. a qual 
non tam /oomete /e ap/enta aos olhos mas ajnda q a t'lhem com os 
pees. & /eja muy ligeira £a colhe2. a aquel q a cobij5a2. & 
ajnda q /eiam uolonta2io/os de come2. & fa5am grande at/tinecia. 
po2 /aclegio ham go/ta2 della. & non tarn /oomete go/ta2. mas 
/oomete tangella. /enon quando a traje e comuu pa todos. & e/to 
/egundo de/pen/a2 & pa2ti2 o mo2domo £ maaos dos /ujdo2es.
Capitollo .xix.
E Pe2a non leixa2 de en/ina2 dos mojes, £ q gui/a /e ham em 
nos oficios de cada dia. breuemente q2o faze2 mengom e como £ toda 
me/opotamya & pale/tina & capadocia. & £ todo o o2iente. £ todallas 
/omanas, A rreuezes os monjes fazem /e9 oficios. & £a elles /om 
notados de tal modo. q /egundo a multidooe & conto dos mojes, a//y 
/e pooe os oficios os quaaes com tanta deuago & tanta humildade. 
/uem em /eus officios, como /e /ui//em aa pe//os de xpo. teedo as 
/uas mentes en9 grandes gualla2dooes q lhes /om po2metidos eno 
rreyno dos ceeos. En tato q nom /e tern po2 contente8 de/tes oficios 
comuues de dia q /om chamados canonjcos. mas ajnda de nocte quando 
//e aleuanta. algu9 oficios q outr9 ham de faze2 e /pecial. elles
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oos fazem Jo tiuelmete pa xreleua2 o 'tf'balho de J*eu j2maao, E aJ’J’y 
andam com hua enueja piadoja a que mais trabalha2. E ej’ta J'omana 
toma pa £u±2 ataa ceea do domingo. a qual acabada. acabajje todo o 
Ĵ uijo da J'omana. E aJ’J'y ej’tes officiaaes q ffo2om & os outr9 q [24r] 
ham de Jee2 ena J'omana q fe  J'egue. J'om juntos de con/uu pa canta2 
J'egudo coj’tume alguus pj'almos, E elles poj’tos em o2dem. lauanlhe os 
pees em rraza de me2cee & guala2dam do mandado de xpo q conp2o 
fielmente. E feita o2a$om jeeral pe2 todos. a qual J*e faz polios 
ygno2antes. ou pollas couj'as q leixa2om de conp2 polla fraqueza 
humanal. E ajjy J’eiam ecomendados a ds todos, hem como era Jacficio 
auondoj'o & glloj’o. Acabado o .fuijo da Jua deuajom. & logo aa 
Jegunda fei2a depois da tfqom da pma. J'om entguadas as alfayas 
todas. q J'om pa Ĵ ui2 aos outr9. q J'om notados pa a outra J’omana. 
As quaaes couj’as elles rrecebem com tanta dilligecia. q nehua 
couj'a ^77 dellas nom mingue, nem pece. q bem creem. q polio mais 
pequetinho uajo q lhes qb2e, J'om culpados, bem como J’e foJ'J'e 
J'agrado. ou bee to, E q ham de da2 conta & rrecado ao deJpenJ*ei2o. 
non tan J'oomente Jj'ente. mas ao S°^ ds. Que modo J'eia da [dej’ceplina]] 
ou com JJnta cautella J’e gua2dam as Juas couj'as. p tej'temunho de
0*7 cr Cancellation: J'omanas.
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huu exenploo podMes conhoce2. Affy como e/tudamus de /ati/faze2 
aa uo/a petigom do uc//o fe2uo2 . pello qual de/eiades de aue2 
pfeito conhocimeto de todallas cou/as q uos bem /abedes. uos 
cobijgades de fee2e. outra uez aradas em e/te libello. a//y auemos 
nos hgonha de pa//a2 a medida da b2euidade. a qual e no//o p2oemeo 
p2ometem9.
Capitollo .xx,
EM na /omana de huu frai2e. pa/ando o de/pen/eiro, uyo tres 
graaos de lintilhas iaze2 em tra. os quaas cay2om das maaos do 
domayro quando as lauaua & aparelhaua pa cozeZ, E logo a£//a /e foy 
o moo2domo toma2 con/elho com o abbade. & o abbade affy como pad2e 
de/creto & non menospegado2 dos bees do m, o puou da o2agom.
E a culpa de/ta megligencia nom foy pdoada /enom p pulJca peendenga, 
Nom foo affi mee/mos creem q nom Jo /eus. mais ajnda todallas [2kv~\ 
cou/as entendem q /om co/agradas a ds. Polio qual depois q algua 
cou/a he dada ao moe/tei2o. defminago he antre elles. q affy como 
/ancta deue /ee2 trautada. Com tanta di/cregom. todallas coil/as 
procu2am & de/pen/am, q as q /om de men%>ga2 ou de pouco uallo2. fe 
as mouem de huu luga2, & as po/em em outro, ou fe enche2em hua
0797 Alteration: menos peccado2 to menospegado2,
Cancellation: & non.
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alba22ada dagua. & della offe2ece a outro pa beue2. E fe puentu2a
hua peqtinha palha tira2em, ou aleuanta2e do o2ato2jo. ou da cella
& a poJ'e2 em /eu lujf couenjente. com toda ejpaja & fiuza Jpam
03Xguala2dam & me2cee de ds.
Capitollo, ,xxj,
NOs conhecemos alguus monjes. em cuja J’omana acontecia mujtas 
ueguadas nom tijnha tan Joomente huu cauaaco a q apa2elhaJ’J’em a 
ulanda acoj’tumada aos monjes. E ataa q foffe a lenha co^da, eram 
contentes de Jofragia q q2 dize2 uianda & come2 de fructa, affy 
como de legume, ou outra fructa Jeca. E como qZ q foJ’J’e madado 
pello abbade £  ̂ aimeto de todos. q nehuu ejpaj’j’e cozinha. Enpo 
aquelles q ena Jua J’omana non tijnham aazo pa faze2 uianda, po2 
mingua de lenha J'egudo era de coj'tume, tarn grade era a Jua boa 
uoontade. & cuydado q em aquelles lugua2es machijos & J'ecos. en9 
quaaes non ha lenha Jaluo a das a2uo2es fructiferas. em outra guija 
no na podem au nem antre elles non ha de q poJ’J'am aue2 algua lenha, 
E elles andam p eJ'J’as montanhas fo2a de caminho. contra o ma2 mo^to 
fe pode2am feqZ ah alguus cauaqnhos. E affy com tato trabalho 
andando ataa q acham algua couj'a. ou alguus palhicos, & os mayo2es 
madei2os q acham Jom ca2dos q acham q correm co o uento, E ej’tes
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apanham de ca & della, & tragem as fald2as cheas delles. pa com 
todo Jeu pode2 apa2elha2em a Jolepnidade do come2 a Je9 j2maaos.
En tal guija q nom podem J'opo2ta2 q ena Jua J’omana Jeia mingua daa 
ajolepnidade do Jeu coiii. Com tanta fe Sc tanta leall[25r3dade Juem 
a J'eus j2maaos, 5 ajnda q os onejtamente pojja ejcuja2 a mingua da 
lenha & o mandado do abbade, po2 aiiem fructo & gualla2da. nom q2em 
uja2 de tal lece9a. ca a elles parecia grande mjgua, J'e nom ufa/fern 
de tal trabalho como ia dicto auemos.
Capitollo .xxij?
Ejtas coujas Jom dictas Jegundo a fo2ma St rregra de todo o 
ou2yente, as quaaes aizemos q em ejta nojja trra Jia neceJJa2yo de 
J'Je gua2da2em. Mas acca dos egipciaaos. antre os quaaes he grande 
cuydado de ob2a2 St no J’e gua2da rreuezamento de officio. po2q po2 
aazo de tal como aquel. todos Jiam epachados pa as ob2as canonjcas, 
mas aquel q elles ueem q he mais p2onto antre tod^ a aquel 
encomedam a dejpenja. o qual pa Jenp em quanto pode2 & a Jua ydade 
fo2 Jofficiente, & a Jua utude dura2. tern aquel oficio. Ne antre 
elles ejtes oficios. Jo de grande enpacho. Po2q antre elles non ha 
tamanh0 cuydado dos manja2es ne da cozinha, po2q elles Jom po2 a 
mayo2 pa2te contentos de Jofragia ou de mafagia. q he come2 de
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fructa ou de he2uas. E de taaes couXas como e/tas hujam e do male 
do tenpo, Antre os quaaes he rregra em todollos me/es do afto, come2 
folhas de po2ros, & hua he2ua q he chamada lau/anja. frita com Jal.
& azeitonas & pexe/zlnhos J'alguados. aos quaaes elles chama nyraomja. 
& ej'to todo ham po2 ygua2yas muy Xabo2oXas & muy deleitoXas,
Capitollo .xxiij?
E Po2q e/te liu dos Xtabillicimet9. he pa aquelles q engeita2om 
e/te mudo. pello qual poXXam fe e 2 tragidos aa humllldade udadeira.
& aa obediencia pfeita, & a alteza das outras utudes. FenXo q he 
neceXXa2yo q diguam9 alguas couXas das ob2as dos uelhos. os queues 
rreXp^adecerom p eXta utude da obediencia. E eXto Xa po2 graja de 
grande exenplo, aXXy com0 -pmetemos. E de mujtas. poucas couXas 
dizem9. e tal que aquelles q Xtudam Xobi2 a mayo2 alteza. no ta 
Xoomete deXtas couXas acha[25v[]roin guiameto pa a uida pfeita, mas 
ajnda fo2ma & rregra do Xeu motiuo & entee 50m. Polla qual couXa 
tge2em9 dous ou tres exenplos. Xegundo qZ a breuidade deXte noXXo 
liuro, ajnda q elles Xeiam quaXy jnfijnd9 & Xem conto. E pmeiramete 
ponhamos. joham abbade. o qual mo2ando acca de huu caXtello de 
thebayda q he chamado lito, polla utude da obediencia foy exalgado 
ataa a graga do Xpu de -pphecia, E aXXy P. todo o mudo rreXplandeceo. 
q ajnda ate os rreys & pncipes deXte mundo foy aujdo po2 nobre & 
excelente, Po2q mo2ado el a ffy como diXXemos. en9 Xtremos de
the "bay da. 0 en£ado2 theadojyo. non pjomja nem era oujado de hi2 aas 
batalhas dos J’eus grides *̂83 & fo2tes emijgos. q pmeiramente non 
foJ’J'e animado & confo2tado com Juas leteras ou rrejpoj'tas. Em nas 
quaaes tanto confiaua. bem com° J’e lhe foJ’J'e rreuellado do ceeo. 
E mujtas ueguadas £ Jeu co felho pelejando ouue uyto2ya de J’eus 
jnmijgos & uenceo batalhas de/aj£adas.
Capitollo .xxiiij?
PE2 ej'ta guija ej’te bemauentu2ado joham de Jua adolescencia 
cricimeto ataa q ueeo a £ffeita ydade de home, Juia a huu pad2e 
uelho, e quanto durou ena couj'ayom dej’ta uida. & com tanta humildade 
f e  poynha aa obediencia & Jojeijom dej’te. de tal guij’a que o uelho 
ueeo em grande ejpanto & marauilha da Jua obediencia. E quis aue2 
ex£iencia de tata obediencia. ou Je era de lealdade de coEago. ou 
J*e dej'cendia da Jinplizidade da alma, ou J'e era fingidija, E J’e 
fingidija era daly auante quijeo eJ'cold2ynha2 mais magnifejtamete. 
Po21a qual couj'a lhe mandaua faze2 muytas couj'as q eram Jobeias. & 
nem eram ̂ 83 necejja2yas. & mujtas ueguadas lhe ecomedaua couj'as q 
aos homes eram empojjiuijs. Das quaaes tan Joomete cota2ey tres.
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pollas quaaes Je demoj*tra2a a aquelles q apnde2 que2em a Jua enteira 
J’ojeigom. Onde ej’te uelho [26r] tomou huu dla dantre toda a lenha q 
J*taua pa o fogo huu paao J'eco q fo2a arryncado da o2ta. E nom ta 
Joomente era J’eco. mas £ longo tenpo auja q ^ora arrycado & era la 
como pod2e, E ej’tando hy iJ1 ente o bemauenturado joham. o uelh0 
ficou ej’te paao em tbra & mandoulhe q cada dia duas uezes trouxeJ'J’e 
augua frej'ca. & q lha langajje pa elidece2. outra ueguada pa fad 
rramos Sc folhas fremoj’as pa a uij'ta. E mals q aquella a2uo2 dejpois 
q foJ’J’e alta /la a ffy como tendllham & rramada pa a calma do fty°.
E o mancebo com aquella rreiienga & J’ojeigom obedeece0 aaquel mandado.
non coj’ijrando a couj’a q nom podla J'e2, E aJ'J'y conpo aquel madado.
086ca todollos dlas ca2retaua a augua aas coj'tas de ace2ca de duas 
milhas & rreguaua aquel paao J’eco Sc pod2e & ef to p todo o ano. no 
no enpachando jnfi2mjdade do co2po. nem Jolepnjdade de fej'tas. nem 
ocupago de necej/idade, a qual o pod& ejcuja2 onej'tamente. nem a 
ajpeza do fryo do jnuno. Todas ej’tas couj'as poderom muy bem 
enpacha2 a execugom do mandameto. mas a obediencia udadeira nom 
J’abe ta2danga. E o uelho calando J’ageJ’mente coj/ijraua & uia o q o 
mancebo aJ’J'y fazia. com J’inpza de co2agom. & como conpa o J’eu 
mandado. bem como J'e foJ’J’e euydao do ceeo Jem mudago de jeej’to. nem 
mujto trabalhando J’e ej’ta couj’a q fazia era poJ*iuil ou non. E prouado 
o uelho a Jua obediencia. & ame2ceandoJ’J'e della, do trabalho q
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leuara tam longo tpo de todo o ano com tam piadoJ’J’a obediencia, 
acheguadoJ’J’e o uelho a aquel paao J’eco. dijje. « joham. effa 
ue2gotea eue2dece ou nom.» E el rrejpondeo dizendo. «non Jey.»
E o uelho bem como tentaudoa ̂ 8^ fe era M e  ou non, & fe £uentu2a 
tijnha ia rraizes, arryncoua & langoua a lonje. & mandoulhe $ des 
aly auante non lhe langaJ’J’e mais augua
Capitollo ,xxv?
SEendo elle aJ’J'y ejynado com taaes ekeicios como ej’te5, cada
dia o mancebo ena utude da obediencia mais ccia, E a graja da Jua
< *
humildade & da Jua obediencia rrej’cedia [ 26v~\ & rrejplandecia £
todos os moeJ‘tei29 que eram da rredo^, Po2 a qual couj’a huus
fray2es £a uee2e a Jua obediencia. & mais ajnda £a ahem algua
edificafo. ueerom a ui,Jita2 o uelho. ma2auilhadoJ’J’e mujto da
J’ubjeijom & obediencia do mancebo. a qual £ mujtas ueguadas ouui2om.
E o uelho chamadoo J’ubitamente diJ’J’elhe, «Vay ajynha & toma aquella
almotalya. em q J’ta o oleo q minij'tram9 aos hojpedes & lanjaa fo2a
pella free/tra.» E el logo J’ubpitamete obedeeceo ao mandado do
uelh° & lanjoua fo2a £ a freej'tra. non conJ'i2ando J'e o mandado era
088iuj’to ou non. ne a neceJ’J’idade q cada dia auyam mej'te2 daquel
®8^ Alteration: tentadoo to tentadoa.
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olyo. nen co/ijrando as jnfl2midades & angu/tias do Hmo & como era 
maa° de aue2. Ca po/to q auonda//e o d^o, empo o aazo de o aue2 
era mujto aloguado.
Capitollo ,xxvj?
EM p/enja doutr9 q cobijjaua de uee2 o exenplo da /ua 
obediencia, chamouo o uelho dizendolhe. « johane. cu2re a/ynha & 
moue logo aql penedo.» o qual a gram p/fa achegou/e ao penedo, o l£L 
multidooe de jente non o pode2ya moue2. E el comejou a poe2 toda 
/ua fo29a, & poynha os onb2os & as co/tas, & enpuxaua com toda /ua 
fo2ya quanto el podia, de tal gui/a 5 /uaua, non foo em na fronts, 
mas ajnda em todos os nenb29 do co2po, corrya o /ua2 com tanta 
auondan9a. q todallas Juas ue/tidu2as era banhadas. bem como fe 
Jay/Jem dalgua augua, & ataa o penedo era todo cheo de Juo2. non 
pa2ando mentes aa jnpo/ibillidade do £cepto nem da ob2a. mas 
agua2dando aa rreiiencia do uelho, com toda /in£zidade lynpa, Ca el 
cria com toda fe. q o uelho non mada2ya nehua couj’a em uaao. nem 
couj’a q foJ’J'e jnpo/iuel.
Capitollo .xxvij.
ATaa ago2a falamos do abbade Joham, & ej'tas couj’as q del 
fallam9 auonde po2 ago2a. De/ aquy auate fala2em9 do abbade panucio.
E/te de/eiando de rrenucia2 a e/te mudo. tanto tpo Jouue aas po2tas 
do moe/tei2o, floguando 5 o rrecebe//em co [27r] huu /eu filho 
pequetinho de ydade de oyto an9. como qZ 5 fo//e contra co/tume de 
todollos mo/teiros. E os fral2es ueendo a /ua grande pfeuaja. 
rrecebe2ono. Seendo elle com o /eu filho rrecibido. logo fo2om 
dados a de/uairados me/te2es. ne ajnda em hua cella non mo2aua amb9. 
o pad2e & o filho. po2 ta. q o pad2e ueendo o menjno non fteujue//e 
em el o amo2 pafnal, E el com toda /ua fo2ja o rrenunciara ja 
/egundo a afeijom ca2nal. nem tan /oomente pen/aua q tijnha filho. 
nem cuydaua q era mais pob2e quando /entia q ia /egundo /ua ~ppa 
uoontade non era pad2e, E pa -pua2e /e puentu2a auja mayo2 afeijom 
de pa2ente/co eno /eu co2a9om. o qual rrenucla2a. ou /e rreinaua em 
el a ca2ydade da obediencia. & a mo2tifica9om de xpZj, a qual aql q 
arrenuncla deue antepoe2 todallas cou/as, Cu2temete o menjno era de 
todos engeitado, & mais era cubto de trapos q de /aya feita.
^ujamente & uilmete ue/tido, & a//y todo mazcarrado. & de/medradamete 
trautado q mais de/p2ouue//e. mais q deleita//e, das maaos de 
mujtos rrecebia bofetadas pe/cojadas. as quaaes e /ua J/e^a uya da2 
ao 111090 jnnocete & /em culpa, de tal gui/a q /enp2e ena face do 
mo90. ou lagrimas ou /inal dellas nunca de/fallecia. E como qZ q 
cada dia a//y trauta/Je & trouxe//em o m09O ante a /ua face ou 
ui/ta. enpo tanta foy a /ua pfeuan9a & a ui2tude da obediencia. q
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/opo2taua po2 amo2 d© xpo, q nuca a /ua alma foy moujda de amo2 
ca2nal de pad2e a filho. Ja non auja po2 /eu filh°. o qual con/igo 
ofe2ece2a a 5c, mas mais /e alegraua. po2q entendia q aquellas 
fe2ydas non lhe eram /em -puelto, E muy pouco curaua das /uas 
la^mas o q era /ollicito da p2opa £feicom & humildade, A qual cou/a 
ueedo o uelho do moe/tei2o & q2endo tanto rcygo2 de humilda^e 
examina2 de todo em todo, huu dia cho2ando o mogo trouueo ante o 
pad2e & bem como q //e mouja contra el di//e ao pad2e. «Toma e/te 
mo90 a/ynha & langao no ityo.» E logo el bem como /e lho di//e//e ds, 
rxyjamente come90u a corre2. affeuatado o mogo en9 b2agos £a o 
langa2 eno ifyo. A qual cou/a el com o fe2uo2 da fe. & da obediencia, 
acaba2a /e non fo2a ho2denado com di/cgo. q alguus frai2es 
/teue//em aa rryba do rryo q enpacha//em q o mogo non morre//e. Os 
quaaes frai2es aui/adamente arreuata//e o mogo. E bem como ja 
lagado era no rryo & liu2e. uy//em & louua//em a /ua deuagom, & a 
ob2a que entendia de faze2 fo//e da execugo & da fim piado/amente 
rreuoguada.
Capitollo .xxviij?
CVja fe & deuagom tanto foy aceptada, q £ te/temuynho de ds 
foy louuada & a-puada, Onde logo /em ta"danga foy rreuellado ao
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uelho que ej’te era ygual em decimeto de obediencia a ab2ham 
pat’a2cha. E pa//3do pouco t|5o, aquel mee/mo uelho abbade do 
moe/teiro. leixou a coue2/agom de/te mundo. & foy//e jga o fleyno de 
xpo, E emcomendando e/te aos frai2es £po/eo a todos £a fee2 abbade 
de//e mee/mo moe/tei2o & affy de/pois da /ua mo2te el foy /eu 
/ocedo2.
Capitollo .xxix.
NOs conhocemos frey /egundo, o J£l foy home de mujta gente 
/egundo a o2dena$om de/te mundo. /eu pad2e foy conde muy ftLco & 
mujto honrrado, E/te foy a/az bem en/ynado, eno e/tudo das a2tes 
liBaaes. & el leixou o mudo, & uoou £a aa uida da jafeigom. E 
uyuendo el eno moe/tei2o em grande obediencia & em grande 
fe2uo2 da fe, Que2endo o pad2e do moe/tei2o a /ua paciencia & 
humildade p2oua2 . mandoulhe l°go a pouco de tenpo 5 toma//e aas 
co/tas doze alcofas, & q as fo//e uende2 de praga polla uilla, como 
q2 q nom era nece//a2yo q /e uende//e pa2cei2amete. E po/elhe e/ta 
condi fom, q fe as uende//e todas juntamente q /enp fica2ya em aquel 
oficio, mas q foffem uendidas hua & hua. A qual cou/a el tomou co 
toda deuagom & no cu2ado da confu/am & ugonha do mudo. a qual 
trilhaua [28r] aos pees po2 amo2 do nome de xpo. Pos as alcofas aos
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on^os andando polla® pragas uendendo Juas eJpo2tas, /egundo o £ jo
q lhe fo2a mandado, E a mcado2ya uendida. to2nouJ'J'e pa o moeJ*tel2o
com o pgo, & e modo nehuu no J’e to2uou, po2 lhe /e2 ecomendado
tam baixo oficio como ej'te, & tam nouo, o qual el nuca ouue2a em
cuj’tume, ne conjijrou o no jo dos pa2etes & a fcgonha. Os quaaes eram
muy noh2es & muy grandes & fe auiam po2 eugonhados & enju2yados de
o uee2em em tal auto como aquelle. Mas el po2 todo ej’te non curaua,
quando dej'eiaua de aue2 a graga da humlldade de x555. q he Udadel2a
093noBza & fidalguja.
Capitollo , 3cxx,
CQnJ’trangenos a o2denanga do liu2o q fagam9 fim, mas o bem da 
obediencias. o qual antre todallas utudes tern o ducado. No q2 q 
paj/emos co J/ilencio. as ob2as daquelles q a ej’ta utude /ui2om, 
Po21a ip. couj'a J'atiJ'fazendo a anbos mejuradamente Juirem^ aa 
b2euidade do liu2o & ao be da obediencia po2 J'atiJ’faze2 aos dejejos 
della, E aJ'J’y ajnda J'cpiiemos huu exenplo de humildade, a qual no he 
de home q comega, mas de home mujto pfeito & acabado, 0 qual 
exenplo no tan Joomente enj’ina aos macebos, mas a leitura delle 
-ftjera os J'eengos aa pfeita utude da humildade. Nos ujmos o abbade
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panjfico, o J£L como qZ q fo f fe  muy honrrado Jace2dote era huu 
moej'tei2o do egipto. nom mujto longe da cidade de p en o fify , E polla 
Jua ulda & ydade. & pola rretiencia do J’ace2doceo, era em grande 
honrra a tod9. E po2 ej’ta couj’a. ueendo el q non podia poe2 em 
Jftica aquella humildade q el Jegundo o a2do2 da J’ua cobijga, 
dej’eiaua nem tijnha logua2 onde podeJ’J’e demoJ*t5f a fttude da 
Jujeijom, ej’condudamete J’e pa2tio J’oo do moeJ’tei2o. & ueeoJ’J’e aas 
poj’tumeiras Jftidas de thebayda. Aly leixando o auito monachal. & 
tomando uej’tidos J’agraaes, ueo a huu moej’teiro dos theomij’itas. o 
qual Q28v] el J’atya q era mais ftLgo2oJ’o & mais aptado e uiue2 q 
outro nehuu, Onde cuydou po2 longu2a das tfcas. ou^.J’Jy polla 
multidooe dos fray2es. q non fo f fe  conhocido. & q aly ligeiramete 
J’e pode2ya eJconde2 & emcob2i2. Onde p longo tp3 pJeue2ou. jazendo 
aas po2tas do dicto moej’-?. ajoelhandoJ’J’e ante todollos frai2es q 
paJJ’auam. offe2ecedo grandes £zes & rrogos q o rrecebeJ’J’em aa J’ua 
conpanhia. & a ffy foy rrecebido. Mas enpo com grandes doej’tos & 
rrefe2yment9 dizendolhe q era uelho & q toda J’ua uyda uiua eno 
mundo, & q ago2a era ja dejpoj’j’ado. & em tenpo que nom podia ia 
cop2 J’ua uootade en9 }5ze2es do mudo, E mais q non uinha aa rreligiom 
com deuagom. mas grande neceJ’J’idade de fame & lazei2a o co/trangera, 
E q era uelho J’e .pueito. ca ja nom era boo pa nehua couj’a. enpo 
flecebe2ono, & deronlhe cuydado q andaJ’J’e em hua o2ta com huu monje 
ou1? mancebo. o qual apoj’taua a o2ta ao tjl lhe manda2o que foJ’J’e
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obedlente. E a//y era /ubjecto a ej’te con tanta Atude de 
humildade q nom tan /oomete conpa aquellas couj'as q pteeciam aa 
o2ta. mas ajnda outras mujtas couj'as de q os homes J’e tem po2 
menospjados & teenas e auo2recimento. el com toda J’ua deligencia as 
conpa & fazia, De tal guij’a conpa & ob2aua mujtas couj'as. non ta 
J’oo de dia mas ajnda de nocte. a//y e/condidamete q nehuu non podia 
entende2 ne coJ>hende2. que era o ob2ado^ dellas. Viuendo elle aJ’J’y 
£ fs an9. os monjes de Jeu & eram eJ'pa2gidos £ toda a tta do egipto 
£a /abe2 del algua lingua. En£o aadu2 foy conhocido. J’enom de huu 
moje q ueera das pa2tidas do egipto. ca era muy maao de conhoce2 
polla humildade & pob2eza do auito q trazla. OutroJ’Jy polla baixeza 
do oficio em q era po/to, ca o uyo anda2 abalxado com o alfe2ce enas 
maaos molyndo a tra £a a oEtalija. & mais ca2retaua o eJ'te2co aos 
onb2os £a langa2 en9 cantei2os das ujas & das outras fiuas 0 moje 
ueendo ej'tas couJ'as tijnha olho e el & em longua duuida J’taua /ob2e 
o /eu conhocimeto E J'eendo ajjy JJ'o [29rJ £ ej’ta ygno2acia. 
achegou/e mais ace2ca & nom tanto ao rroj'tro como aa /ua falla 
paraua metes, E quando de todo em todo o conhoceo. lan$ou//e rryjo 
aos /eus pees. A qual cou/a foy grande temo2 & e/panto a quant9 o 
uirom. |»guntando po2que feze2a tal cou/a a aql que era nouijo ant^e 
elles & pouco auya q ueera do /egre. mas mujto mais fe  ma2auilharom 
depois q o conhoce2o. po^q £ muytas ueguadas ueera aas /uas orelhas
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a fama dos J’eus grandes & roarauilhoj^ feitos. E de como tam grande
pad2e q/a ulj2 a exenplo de tanta paclencla & humildade. E po2
tanto todos com grande ugonha lhe pedi2om pdom da Jua pmeira
ygno2ancia. pej'andolhe mujto polio conta2em & trauta2em antre os
095nouejos & mancebos. aJ’J’y bem como fo 2$ado, cho2ando & dizedo 5
aquello feze2a a enueja do dyaboo q 0 deJ’cot>2a, E q el J’e aula po2
pdidojo de pde2 aquella conufagom de humildade. a qual el £ mujto
tenpo buj’ca2a & non a acha2a, & ago2a q J’e alegraua pola ahca2 &
logo polio J’eu peccado a pde2a. afl2mando q el npm era dlgno ne
O96mecia tal ulda quejenda achara, ne iiiecia de acaba2 J’ua ulda em 
aqlla J’ojeijom que acha2a. E aJ'J'y gua2dandoo aconpanharono com 
grande deligencia ataa o J’eu m «ppo. temendoJ'J’e mujto q em no 
caminho J’e lhes ej'condej’j’e em alguu logua2 q nuca o mais achaJ’J’em,
Cap. .xxxj.
M02ando el em eJ’J'e moej'-f huu pouco de tpo. outra uez 
aj’cendido do dej’eio do a2do2 deJ'J’a meej’ma humildade. ej'preitando o 
J’ilencio & a cala da nocte fuglo. mas nom la aa uezinha -puencia. 
mas a tfcas J'tranhas & non conhocidas & muy alonguadas. Ca meteoJ’J’e 
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e/conde2ia mais /eguramente, onde o /eu nome tan /oomete non foffe 
ouuido , 0 qual uindo affy, achegou pmei2amete ao noffo 
moe/tei2o. o qual no he longe a /pelio. eno qual o noffo Senho2 ihH 
xpo teue po^ bem de nace2 da uge. Em no [29v̂ ] qual m el huu pouco 
de tpo ujueo com grande praze2 do /eu de/eio. E po2q /egundo a 
/entenja do Senho2, «a cidade fundada /ob2e o monte, no fe pode 
longo tenpo e/conde^.» logo a pouco tenpo huus monjes q uijnha do 
egipto pa ui/ita2 a ca/a /ancta. conhoce2ono & com grande fo2$a de 
rrogo o rreto2na2o a /eu moe/tei2o.
Capitollo .xxxij?
AQue/te uelho depots q o andamos rreq2ydo pello egipto. 
pguntam9 polla fiuza q em el amam9 po2 hua amoe/tajo q fez a huu 
monje. o qual rrecebya e no/a Jj/enja eno /eu S. E po2 quanto eu 
pen//o que ella uallera algua cou/a a no//a dout’na. po2 tanto a qro 
tece2 em e/te liu, & a amoe/tajom foy e/ta. « Sahes » di//e o uelho 
«quantos uigiando a e/tas po2tas dura/te ante que fo//es 
rrecebydo. bem era q conhoce//es. po2que /e faz e/ta fo2ja & 
dificuldade. & pode2ia mujto a~pueita2 em e/te camjnh0 a que 
cobijjas entra2 , /e conhocida a cau/a & a rrazom te achegua2es ao 
/ui$o de xpo a//i como comeja/te.))
098Alteration: auido to ouuido.
Capitollo .xxxiij.
Onde di//e o uelho, «A//y como he glia /em conpaSajom a 
aquelles q lealmente /uem a ihn xp3. /egundo o e/tabelicimeto de/ta 
rregra. & grande bem he p2ometido futu2o. A//y penas grauy//imas 
/om J/tes a aquelles q friamente & com pguija ob2am ena rregra 
do /tabelicimento comejado. ou /egundo aquello a q fezerom -pffi//om. 
ou em aquello q os homes ymagina. delles men9pega2o de da2 fTuct9 
de /anctidade & couinhauijs. Melho2 he /egundo a /enteja da /ancta 
/cptura. o home nom .pmete2. q 4 >mete2 & non pagua2. E em outro 
lugua2 /e diz. .«maldicto he aquelle que faz a ob2a de ds 
negligentemete,> E po2 tato p longo tpo de nos fo/te engeitado, non 
po2q non de/ejemos de ab2aga2 a tua /aude & de todos aquelles q 
de/e jam de /e to2na2 a xpo, & ajnda correm9 de boa mete pa os 
acha2m9 & traze2 pa nos. mas po2 e//o /e faz po2q rrecebemdonos 
neiciamete nom [3Or]] /eiam9 rrejihendidos de leuydade de con//elho 
dante ds & a ty fa$am9 ob2ygado a mayo2 to2mento. Ca /e ago2a 
ligei2amente fo2as rrecebydo. ou nom entende2as o pe/o de/ta 
q)fi//om & /tado. ou aleixa2as depots, ou obra2yas friamente. Polla 
J£L1 cou/a a rrazom do rrenuciameto ha me/te2 q o conhojas logo 
pmeiramete. & depots q o conhoce2es. /tonce mats cla2amete /tudes & 
cuydes o q te con£ de faze2.»
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Capitollo ,xxxiiij?
«BEnunciago no he outra couj’a J’enon J’ignal de mo2tificago ou 
de peendega da cruz. E po2ende JVbe q oje era ej’te dia es mo2to ao 
mudo & aas delle ob2as, E J’egundo o dicto do apllo es crucificado a 
ty. ConJ’ijra e2s° o f  egredo da cruz & o J’eu J’afcmento. eno qual te 
conp des aquy auante couj1 a2. po2q ia tu no uiues, mas uiue e ty 
aquel q po2 ty foy crudificado. Epo aquel meejmo raodo & fegu2a. ena 
^l el po2 nos pendeo eno to2mto da cruz, conp a nos uiue2 era ej'ta 
uida. aj’jy como diz o pj’almij'ta. Prega2 as noJ'J’as ca2nes com o 
temo2 do S°2. todas noJ’J’as uoontades & dej'eios, non Jaiindo ao noffo 
apetito. auemos de ata2 & legua2 aa mo2tificagora da cruz, E affy 
cop2y2era9 o mandameto do S0 .̂ q diz. «Aquel q non toma a J’ua 
cruz &■ me Jegue non he digno de my,» mas di2as puentu2a, « Como 
pode o home cada dia traje2 a J'ua cruz, ou como alguu uluedo pode 
J'ee2 crucificado'?*) Pois ouue a rrazom dej'to b2euemete.»
Capitollo .xxxv?
«A NoJ’J'a cruz. o terao2 do J'enho2 he, E affy como aql q he 
leguado era na cruz no moue J’eus nenb29 J’egudo 0 moujmeto da J’ua 
uoontade, ne tern pode2 de os to2na2. pa onde el q fe2 . A ffy nos as
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noJ’J’as uoontades & dejeios non os auem9 a moue2 J’egundo aquello q 
n9 pa2ece doce & deleitojo. J’egundo o pjente J'tado. mas Jegudo q os 
legua a ley de ds. aJ’J’y os deuem9 a rrege2 & o2dena2. E aJ’J’y como 
aquel q he pgado ena cruz Ja non cotenpla [30 vj as couj'as pjentes 
ne penJ'J'a das J’uas afeigooes, ne o J’eu cuydado non J’e Jtende ao que 
a de come2 em outro dia, ne he mouydo de cobijga nehua de poJJuy2 
bees, ne JoT5ua nem contenda ne eueja.no no encende. ne cu2a das 
enju2yas pj’entes. ne J'e lenb2a ia das trajpajadas. E a ffy meejmo 
como q2 q ajnda rrejpi2e Jegundo a uida de todo!19 elametos el cree 
q he ja mo2to. & a ffy pooe a entengo do Jeu co2ago, onde Jem duuda 
cree q logo ha de hi2, AJJy ce2tamente nos crucificados eno temo2 
de ds, conp q no tan JoomSte Jelamos mo2t9 aos peccad9 ca2naaes. 
mas ajnda a ejje8 JenJiuijs elementos. & aly tenhamos ficados os 
olhos da nojja alma, onde nos Jpam9 de hi2 em todoll9 momentos da 
nojja uida. E £ ejta guija mo2tificados, pode2era9 auo^rece2 
todallas cobljgas & afeygooes ca2naaes.»
Capitollo. .xxxvj?
« CAujdate e2go q nom pjumas de toma2 elguas daquellas coujas. 
as quaaes rrenuciando men9pgajte. & contra a defeja do Jenho2. te 
to2nes do agro da ob2a euangelical. & Jejas achado uejtido da 
uejtidu2a q dantes engeita2as. ou q te rreuoluas aas trreaaes & 
baixas cuydagooes & Jtud9 dejte mCdo. & contra o mandado de xpo
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dej'cendas do telhado da gfeigom & tomes algua cou/a daquellas q 
rrenuciaj’te. Cauidate e2go q te nom rreneb2es do amo2 antigo 
dos pa2entes. & a ffy rreuoguado aos cuydados & negoclos dej’te Jegre 
Jegudo a Jenteja do J’aluado2. Ponhamos a maao Job2e o arado & 
to2nemos atras & no Jeias £teencente ao rregno de ds. Cauidate q em 
nehuu tpo a Johua. q comecando co o a2do2 da fe & co pfeita 
humildade t'lha/te. quando comesa2es a ulj2. & aa noticia dos 
pjalmos ou da noj/a -pfijjom. & goJ'ta2es a J’ua dul9ura, pouco & 
pouco eJ’J’a meejma JoBua. conuides co oufana de tal conhocimeto. ou 
a/Jy como diz Jam paulo. Aquello q antes derribaj’te, outra uez o 
ajas de aleuanta2 & edifica2. & affy fajas a ty meeJmo pua2ycado2 q 
qZ dize2 qb2antado2 do -pmitimeto da ley. Mas [31i“l antes 6m ej'ta 
nuydade a 1£L ante ds * os angos J’eus -pmet ej’te trage2 a fim & a 
te2mo. E em naquella humildade & paciencia. ena qual foj’te 
rrecebido eno moeJ’tei2o JJndo dez dias £feuando aas po2tas do 
moej'teiro com grandes lagmas J’uplicaJ’te. no tam J’oomente ej’tes. mas 
ajnda em ella a-pueites & crejas, Aj’az miz4nha couj’a he Jfhdo das 
lefas do .a.b.c & dos rrudes comedos as de J'ee2 leuado aas couj'as 
mais altas e tal pZomogo. q J’tonce das couj’as altas ajas de cay2 
aas baixas. Nom aquel q comeja2 ej’tas couj’as. mas aql q £peua2 em 
ellas ataa fim aquej’te /a J’aluo.»
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Capitollo. .xxxvij?
«A Aj’tucia da enganoja .fpete Jenp tem olho aos nof f $  
calcanha2es. J*. q Jenp tem metes aa noJ’J'a fl & p2oJ'tuma2ia,
E po2ende ataa fim da n o ffa uida J'e trabalha de nos enguana2.
E po2ende bem come ga2 non aqaueita nehua cu/a, ne co grade deuagom 
toma2 os pncipios da rrenuciago. J’e a fim couinhauel ej'to non 
louua2 & ne concludi2 & gaxra^, A humildade de xpo & a J’ua poBza a 
qual ago2a ante el fazedo p2ofiJ’J’om confej’j'aj’te. nom ual J'e aj’jy 
como a comegaj'te nom fo2 gua2dada. A qual couja J'e a tu q2es conp2. 
tu Jenp aas cabegas. f .  aos comegos das cuydagooes Jenp os °olha & 
gua2da. pa logo Jeerem rreuellados ao mais anciaao, E a ffy p ej’ta 
guij'a apnde2as a quebranta2 os J’e9 pegoentos comegos. J'e nom ^ 2 
ej’condes nehua couj’a delles & non ouue2es ugonha de os rreuellas ao 
uelho. »
Cap. .xxxviij?
«P011a ̂ 11 couj’a tu q que2es ,pui2 ao Senho2 J’egundo a J'entega 
da J’ancta J'cptura J'ta eno temo2 de ds, E faze p/tes a tua alma, no 
a folganga. non a Jeguranga. non a deleitos. mas a teptagooes & a 
coytas. Pe2 mujtas t*bulagooes n9 couem etra2 eno rregno de ds.
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A coyta & a pja Jom po2tas & caminho Jtreito q emcaminha pa a ujda. 
& poucos Jom aqlles q a acham. Conjijra e2go a ty como es pojto 
antre os poucos & Jcolheitos. & non arrefeejas ena frialdade & 
emxenplo de mujt9. mas uiue aj’jy co os [31v] poucos q J'eias digno 
de J'ee2 achado com os poucos eno itegno de ds, Muitos Jom chamados 
poucos J'om ej'colheitos. & peqtinha he a mada aaquel p2oue ao pad2e 
da2 J'ua lidade, Polla $11 couj'a non penjes q he leue peccado aaquel 
q fez p2ofiJo ao Jtado da pfelqom. Jeguj2 as couj'as da jn^feljo. ao 
qual J’tado da pfeijom J’e uee p ejtes graaos & p ej'ta o2de que J’e 
Jegue.»
Capitollo. xxxlx,
« COmejo de Jaluajo & gua2da della he. o temo2 do Senho2. Pe2 
ej’te ueem o come 90 da coiijagom & a pu2gua90 dos peccados & a gua2da 
das ui2tudes a aquelles q a^nde o caminho & a carrei2a da pfei90,
0 qual quando penetra o co2a9om do home pare men9i>$o das couj'as. 
ejquecimento dos pa2entes. & auoxrecimeto de/te mudo. Pello 
menojpjameto & fmajom de todallas rriqzas. Je guaanha a humildade,
& a humildade udadeira Je conhoce p ejtes Jignaaes. i>meiramete Je 
em Ji tem mo^tificadas todas Juas uootades. Jegundo Je das Juas 
obras mas ajnda dos Jeus penjamentos non eJconde2 nehua couja ao 
Jeu uelho. Te2celro Je nehua couja julgua2 aa Jua dejcjom. mas ao 
juizo do antigo & aas Juas amoejtaqooes. $hdo as Joube2 de boa
mente as e fcute & ouga, 0 qua2to /e e todas as couj'as gua2da^ 
obediencia & manJ’J’idooe & fi2meza de paciencia. Qujto 5 non J'e© no 
faga eju2ya a alguu, mas quando a el meejmo fo2 feita doutre q el 
meejmo J'e do a & tome no jo do mal daquel q lha faz. Sexto J'e non faz 
ne pj'ume J'enon aquello q a rregra comuu o2denou ou coj’trage os 
exenplos dos mayo2es. Oytauo f e  a f fy meejmo -pnucij que he meno2 
& mais baixo q todos, non aa de cima com qjnucia2 de lyngoa. mas q 
a ffy  0 tenha eno J’egredo do J'eu co2ago. Nono fe  rrefrea2 a J’ua 
lingoa de toda palatf oucioj'a. Decimo J'e no fo2 ligeiro ou qjnto ao 
rryjo, Pe2 taaes & £ tantos J'inaaes como ej’ts [32rH J’e conhoce a 
udadei2a huildade, a qual ?Jndo a poJoy2es e udade. logo afieuatadamete 
te leua2a pello gao mats alto aa ca2ydade. ena JJl no ha temo^. 
pella ̂ 1 todallas couj’as q dates ob2auas & gua2dauas, no J’e pena de 
rreceo. affi as fa2as J'em trabalho. be como f e  as natu2alraete 
comegaj’es a gua2da2, no po2 temo2 do to^meto ou pena algua. mas po2 
amo2 deJ’J'e bem & po2 deleitaga de utudes,»
Capitollo .XL?
«E Ea uijn2es mais ligei2amete a ej’tas couj’as. podes buj'ca2 
exeplos de J'igujmeto & de uida pfeita em ej'ta cogregagom e q mo2as.
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os quaaes nS deues dejpa2 de muitos. mas de poucos J’e?J2 de hCu 
J’oo. po2que aalem da ulda examinada & pfelta q traz home a llnpo. a 
qual he achada e poucos. ej’to he de grande -pueito pa a ulda do 
-ppoj’ito da pfeigo. S. pa a ulda monacal ou cenobial q home J'ela 
ej'inado & efo2mado Jeq2 p exenplo de huu q pfeitamente ulue.»
Cap .Xlj?
«PEra coJ’igul2es todas ej’tas couj’as & durares J*o ej’ta rregra 
Jpecial pa todo J’enp. Tres couj’as te fo  neceffa2yas q gua2des em 
ej’ta congregagom. de tal guij’a J'egundo a J’enteja do pj’̂ mlj’ta q 
pmei2amete digas. «Eu J'om J'u2do & non ougo, & a f fy  como mudo 
no ab2o a minha boca. & J'om feito como home que no ouue. & q non 
tem em J’ua boca rrepjooes.» A J'egunda couj'a he ej'ta. Tu andando aJ'J’y 
como J'u2do & mudo & cego. & aalem da contenplajo daquel q te he 
dado, p o ejcolheito a qual deues Jegui2. qualqZ couj’a q ul2es que 
he de meno2 edlficajom. aj’jy como cego n5 ha uejas de tal guij’a (J 
non J’elas jnclinado a aquelles q taaes couj’as fazem. ne po2 rregra 
& auto2idade delles. tonnes a aquello q peo2 he. & q antes doeJ'ta2as 
& engeitaras. Se ui2es alguu dej’obedlente ou rreuel. ou ui2es 
alguus mu2murado2es. ou faze2 algua couj’a aale daqllo q he
Cancellationi tan J’oomete no.
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107mandado, no no /iguas ne /ejas /outldo & enguanado po2 J’eu
exenplo, mas aj’jy como /u2do todas e/tas couj’as tre/pa//a & faze 5
1 Oftno uees ne ouues, A te2cei2a J'e a ty. ou a alguu rreferlre 
alguu peccado ou mlgua [32v] £ modo de jnju2ya. fe y lnmouil & a f fy  
como mudo. cala a rrepo/ta de tal po2 tal. & /en£> aque/te fo//o do 
p/almi/ta. canta eno teu co2agom. f .  «DlJ*f e,, eno meu co2agon,. eu 
gua2darey os meus caminhos 5 n° peque em mlnha lingua. Pu/e gua2da 
aa mlnha boca quando o maao & o peccado^ J’taua contra my, emudicy & 
humlldeime & caleime,» E ajnda mais a qua2ta couj’a q he de gua2da2
antre todas. aJ’J’y he q ej’tas todas couj’as q la di//emos J’eiam
louuadas & ecomedadas. f ,  q J’egundo o ]bcepto do aplj'tollo. q te 
fa gas J’andeu em ej’te mudo, em tal guij’a q J'eias J'abedo2. no 
julguando nem e/cold2inhado nehua cou/a daquellas q te fo2em 
mandadas. mas com toda fe & obediencia & humildade as conpras /en£. 
& tam /oomente aquello te Parecera /ancto & -pueito/o & aquello
entendas q he /abedo2ia qualqZ cou/a q a ley de ds ou o ey/ame do 
teu mayo2 manda2 ou ecomeda^. Com tal jn/tltugo fundado como e/ta. 
/o tal dl/ciplina. poderas du2a2 pa todo /enp. & p teptago nehua ne 
fingimento do jnmijgo. nuca do moe/tei2o & /tado em q /tas /as 
to2nado.»




«Eflgo a tua paciencia non ha as de faze2 da ui2tude alhea qZ 
dize2 q tan Joomente entom alas de poJuy2 a paciencia, JJhdo non 
fo2es de negue men^jado. a qual cou/a pode2ya Jee2 q nunca 
acontece2ia. E po2ende non he bem q a tua paciencia J'eia J’ojeita a 
outro pode2io, mas mayo2mete da tua humildade & da tua g f euanga, a 
tua paciencia aja de nacer. a qual J’ta eno teu liu aluid2o,»
Capitollo .Xliij?
«E Po2q ej’tas couj’a3 todas, q £ pal aura longua & JpacioJa J’om 
dictas, mais ligeiramte J'e apegua ao teu co2a£om, & muy rrijamete 
J’e aatem co os teus J'entidos. DaqJ’ta3 muitas palauras apanharey & 
fa2ey huu briuiay2o. eno qual juntamete & b2euemente poj/a ab2aja2 
a tua memo2ia, todos ej’tes madamentos. Ouue e2go e poucas palauras
iaquello £ que podes J'obi2 aa mais alta jDfeijom. J’em trabalho nehuu 
& enpacho. £ncipio de noJ'J’a J’aude & J'abedo2ia, J’egundo as 
J’cptu2as, he o temo2 do Senho^. Do temo2 do Senho2. nace a cont’jom 
J’audauel. Da co(̂ 33rllpuriso co2acot nace a rrenuciaco. f . a 
nuydade & men9i>£0 de todallas -Pique zas. Da nuidade J'e ca a
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humildade. Da humildade. J'e jee2a a mo2tIfica50 da uootade, & polla 
mo2tifica50 da uoontade J’e arryncam & muj1 cham todollos peccados.
E do ailinca2 dos peccados crecem & frutiflcam as utudes, E da 
creenja das ui2tudes J'e colhe a pu2eza do co2ago. E po2 a pu2eza do 
co2a5om. J'e guaanha a pfeljom apoj’tollica da ca2ydade.»
Aca'baJ'J'e o qua2to llu dos J'tabellicimetos dailies q rrenuciara 
ao mudo. E comejaJ’J'e o qujnto q trauta do J’pH da gulla & ga2gantulce.
[Ii8. .v,3
Capitollo .pmeiro.
0 QUXNTO LIURO AJUDANDD DS Ĵ E CGNGticllra. Ga depots dos quatro 
lluros os quaaes /om ja declarados J*ob2e os /tabillicimentos dos 
moXtei2os. Agora qremos comeja2 luta & rxeto 9^“ os oyto peccados 
pnclpaaes. ajudados £ noXXas tfyooes cofo2tados £ graga do Senho2 ,
n
0 £mei2o de oaft'ma gia q he entpetado cobijga de gaZguantulce,
0 Jegudo do Xpu do £o2mizio. Te2cei2o da fila2gla q he dicta aua2eza. 
ou q mais -ppamete f e  diga amo2 de drro°. Qua2to da yra, Quynto da 
-tffteza. Sexto da aucidia. q he coyta ou nojo de co2ago. 0 Xepbimo 
da cenodoxia q /oa uaagl'ia, Qyrtauo da JVfiua. 0 qual rreto & luta 
comegando ago2a, auemos rae/te2 mais aficadamete as tuas oragooes. 
oo beati/Ximo papa caXto2. E pmeiramete n$ ajuda co as tuas o2agooes 
q dignamente poXXam9 dize2 as Xuas natu2elezas muy miudas & muy 
Xcuras & tam Xcondidas. depots q Xoficientemete poX/a aXXina2 as 
Xuas cauXas. E o tceiro q couinhauelmete poXXa acaixeta2 as curas 
&: rremedios 9tra elles,
Capit0 .ij°.
AS couXas deXtas lnclinagooes & paxooes Xob2editas fe fo2em 
decla2adas & demoXtradas. Xogundo a dout'na dos uelhos. logo e e ffe
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ponto Jom as paxooes conhocidas. a ffy 5 ante JejS rreuelladas ante
q n9 gaj'te & mo2e em todos. & 3n9 homees mo2am & a todos Jom
ejeondldas. E ce2tamete nos [33v]]em algua mane!2a cof±am9 de as
pode2 manifej’ta2. J’e £ o uoJ’J'o rxogo a nos fo2 euiada & -pnunciada
a palaura do .ppheta yJay as q dlz. Eu irey ante ty & abaixa2ey
U Pos pode2o/os da terra. qbranta2ey as po2tas do arame & ejpeda9a2ey 
os fexrolhos do ferro, & ab2yrey os thejou2os ej’condldas. & as 
pu2ydades dos Jegredos. E aj’jy a palura de ds uaa ente nos. & 
pmeiramete abayxe os pode2oj’9 da noJ’J’a trra. f .  derrube & dej’trua 
o f f  os meefmaa paixooes St maas enpeecluees enclinayooes q nos cobljjan# 
de ueence2. E o Jenho2io. tlranja cruel 5 ham e o noffo co2po mo2tal. 
Jojugue a J’J’y. & as faga. J*ee2 Jojeitas & cay2 aos pees do nojro pode2yo. 
E aj’jy qbrantando as po2tas da noJ’J’a ygno2ancia, co2tando os ferrolhos 
dos peccados q n9 epacha a Madeira J’ciencla, n9 traga aa pu2idade & 
ao conhocimeto dos n o ff9 J’egredos de tal gulj’a q Jegundo o apoj’tollo 
Jam paulo. A nos aJ’J’y alumeados rreuelle aquellas couj’as q J’om 
ej’condldas enas treeuas. & manyfej’te os cojelhos dos co2a^ooes. E aj’jy 
penetrando as juntas tuas dos peccados. com olhos llpos da alma poJ’J’am9 
as J’ob2edictas couj’as & J’uas naturalezas cla2amete trage2 a luz a 
aquelles q os no conhocem, ou a aquelles q ajnda J’om e peccados legados. 
Aj’jy q Jegundo o -ppfita J'elam9 trejpajantes polio fogo dos peccados q
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cruelmente queiraa as noJ'J’as almas. Iigei2amete paJXemos pollas aguas 
das litudes banhados apaguantes eXfes meejmos de tal guija q paJXem9 
em Xaluo. E aJXy o2ualhados banhad9 de rxemedios JpHaaes riiesam9 com 
linpeza de co2agom fe e2 tragidos aa folguaja & rrefrigerio da jafeigora 
apoXtolica.
Gapltollo .iij0.
pE Aj’jy pmeiramete poeremos aaz $-tT a caj’tma gia, a ?£l diJXemos 5  
era cobijga de gulla. E pmeiramete di2em^ dos modos dos jejuus & as 
IJlidades dos manja2es. E outra uez to2na2emos aos J'tatutos dos 
egipciaaos, antre os quaaes he mais alta doutna de continecia, & mais 
£feita rrazom [3̂ *\] de de J'e 50m a qual couj’a a nehuu non he a/eondido.
Capitollo .iiij0,
SEntenga antijga & ma2auylhoXa de Jancto antom he. 5 o monje 
deJ*pois da uej’tedura monacal. J’e e/fo2ga de ulj2 ao pynacolo da jjfeigom 
& pode ja J’ta2 eno eixame da Jua diXcgora. non deue de julgS e J'eu 
juizo q poJXa J‘obi2 aa to2re anaco2ytana. q 52 di£ alta uida de j2mitaao.
113 Cancellation: ma2y 2auylhoXa.
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£ cojelho de huu Joo. E ajnda 3 Jeia em muy alto gxaao, non deue de 
rreq2i2 delle. todallas jee2agooes das utudes. Po23 acontece 3 huu 
he ado2nado de flo2es de Jciencia de de J’e 50m. Outro he fundado em pejo
pde paclencia, Outro de humildade. Out o leua a uantaje de utude de 
continecia, Outro he fremoj"o £ graga de J’inpzidade. ej'te he macanjmo 
& de abaftante co2ago. aqlle he mi,fico2dioJ’o. aqlle he louuado de 
Jelencio, aqfte de uigia2, outro uence tod 9 £ trabalho dej’tudo, E 
po2ede o monje q cobijga ajunta2 aas £lo2es Jpe.ciaaes aJ’J’i como. auelha 
a2gulhoJ'a deue de buj’ca2 ej’tas flo2es ^ a aquelles q as mais Jpeclal 
mete poj’uem & aly as deue cohle2, & depots dellgetemete poellas eno 
cantftel do J’eu co2agom. E J’e alguus menos tern no no /coldlynhem em 
gulfa nehua, mas ej’to tarn Joomete deuem cotenpla2 J'tudoJ’amete. fe e 
alguu ha algua utude, Ca J’e todallas utudes e huu £feitamente gfm9 
acha2 aadu2 ou ctamete nuca acha2em9 ydoneos exenplos q ajam9 de J’egui2. 
Po2q como q2 q uejamos q xpo foy feito todallas couj’as a todos Jegundo 
diz o apoj’tollo, en£o em ej’te mudo o acha2em9 em todos. f ,  £ pa2tes 
delle he dicto q n9 he feito de ds Jabedo2ya & juftiga & J’anctidade & 
rredepgom, Quando e2go em huu he achada a J’abedo2ia. em outro juj’tlga. 
e outro Janctidade, em out0 manj’idooe. am outro caj’tidade. em outro 
humildade. e outro paciencia, etom ihu £ neb2os he achado rrepa2tido e 
cadahuu. E quando J’J’e ajuntam todos e unidade de fe & de utude, f a
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feito huu [3̂ v̂ ] home conpdo em conpmeto do J*eu co2po com ajuntameto de 
todollos menh2os, ataa q uenha aquel tpo. eno $1 <fa todas as coujas 
e todos. Ago2a em ej'te tenpo pfente em q J'omos pode fe e 2 pello modo q 
diJ'J'em9. J*. £ ]5tes de ui2tides. ds em todos como q2 que ajnda £
p_cop2imento de ui2tudes non he todallas couj’as e todos. po q como i|2 q 
a fim da noJ’J'a rreligiom J’eia hya. en£o as -pflT/ooes J’om dej'uairadas 
pellas quaaes himos a ds Jegundo enas collagooes dos uelhos mais 
9pdamete declara2emos, E po2 tanto a fo2ma da dej*egom & da cotinencia 
daquej’tes q as mals familia2raete ouuerom & poj’uirom rrequererem9 
aos quaaes conhocem9 q ej'tas ui2tudes £ graga do JpH fed fo2om mais 
abaj'tadamete euiadas. non q huu J’oo. aqllas q em mujtos J'om deptidas 
poJ’J'a juntamete aue2. E ajjy em ej'tas bees dos 5®s nos podemos fe e2 
rrecebedo2es uaam9 J’egui2 aquelles q os mais familia2mete poJ*uem.
Ace2ca do modo do jejuu no J’e pode ligei2amte gua2da2 ygual ftegra. 
po2q nem a fo2ga em huu em todos. aJ’J’y como ne as outs utudes da alma 
no J'e guanham £ a J’oo uoontade. ca pa2ticipam a poJ’J'ibillidade do co2po, 
tal defminago dada. a nos reecebem9. J*. q dej’uayrado tpo ha hy £a 
come2. & diuj’a JJlidade pa o dibJ'J’o J’tado dos co pos, ou de ydade ou
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dej'eio. f ,  f e  he home ou molh. En£o hua he a rregra e todos da utude 
& continecia da alma & da uoontade ga caj'tigo do co2po. Nem a todos he 
poj'iuel .plongua2 o jeiuu £ toda hua J'oraana. mas ajnda non pode2yam £ 
ts dias ne £ dous negua2 ao co2po J\ia rxefeigo. Muit9 po2 jnAlidade & 
mayo2mete po2 velhice canj'ados, no podem Jofre2 o jeiuu ataa jol poj’to 
f e  afligom & laJ’J’ameto do co2po, Nom couem a todos o manja2 pi/ado 
dos legumeS ne a todos he ligei2a a ahftinencia de pu2as iigas. ne a 
todos o caj’tigo do pam J’eco he outo2guado. outro non J'ente o come2. e 
peJ’J’o de duas \J35z ] Huras. ou po2 come2 uiada em peJ’J'o de hua liuxa ou 
de J'eis ongas ha faj’tio. En£o em todos ej'tes he huu ppoj’ito & fim de 
continecia, de tal guij'a 5 nehuu nom J’eia enpachado po2 fa2tura de 
ga2gantuice. mais do q rreque2e a Jua ^lidade. Nom tam J’oomete a 
qualidade, mas ajnda a quantidade do come2 bota o co2ago. E a uoontade 
com a ca2ne emgroj’ada de conpanhija cam fogo enpeeciuel de peccados.
Gapitollo .v°,
DE quaaesq2 manja2es q o vetre he cheo. pa2e J’emente de luxu2ia.
Nem a uoontade agoguada £ peJ'J'o de uianda pode poJ*uy2 os gounamentos da
deJ’cjora. No tam J’oomete a fa2tu2a do uynho accj’tumou ebeueda2 a uoon-
119tade. mas as grandezas de todas as ulandas & 7 ygua2yas a fa z teme2 &
deuanea2. & ftouba & J’bulha a coteplagom de toda pureza & jnt'guidade.
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Aos X odoraitas no foy a cauj'a do Xeu Xoutimeto a be bydice do ulnho, mas 
a fa2tu2a do pam, Ouue o S°^ q diz pello -ppheta rrephedo ih21ii.<£Po2 q 
pecou tua J2maa J’odoma Xenom q comia o /eu pam em fa2tu2a & e auondanja,
E po2q po2 fa2tu2a de pam fo2om aXcendidos p a2do2 da She q f e  nom podia
, 2apaga2.>$ po tanto p juizo de ds Jom qymados em fogo de enxufre 
de/cendente do ceeo, E J'e a J’oo auondan$a grande do pam trouxa ej’tes 
a tam grande queeda de peccados & mal de fa2tu2a. q he de julgua2 
daquelles q rreca o co2po de pam & ulnho & Sne de J*ua libe2dade 
dej*tenpada & deso2denada pXume de toma2, non quanto a J’ua fraqza demanda. 
mas quato o JTzimeto do J'eu do2a$o ymaglna2
A jn£12midade da ca2ne no epeece aa pu2eza do co2a$o, f e  home 
trej’paj’j’a aquello q a jnfl2midade demanda. & non aqlo q a deleltajb 
rreq2e, 0 mas ligei2amente & J’aamete ujm^ ulue2 os ba2ooes q feze2om 
de todo em todo a'bj'tinencia dos manja2es cado2es do co2po. q aquelles q 
tern p dante uXa2om daquelles q Ihe a neceXXydade outo2gaua. E aquelles 
q po2 amo2 de xpo todo a ffy po2 continencia negaua, q aqlles q tomaua 
Xoficiente ygua2ia po2 ocaj’iom de jnfi2midade. E £a a fraqueza do
co2po palraa de ulto21a. quando os maja2es outo2guados aa Xua fraqza 
ajnda q os aja meeX'E pa fe u come2. Xe pua delles & tanto pze o maja2. 
quanto pode abaXta2 pa o uXu do uiu. & quanto a de/cffom rrija da 
tenpanja julgua2. & non Ifto o apetito do deXelo demada2 Os manja2es bem 
apoXtad^ & delicados. como q>cu2am a Xaude do co2po. aXXy non tira 
a pu2eza da caXtidade. X© tornados com tepanja, Toda cauXa de
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fo2telleza 5 J® guanha £ aazo dejjes manja2es. £ trabalho & defeito de 
jnfl2raidade J'e conjume todo. polla qual cou/a como a nehuu nom J’e quita 
o ej'tado da tenpanja. a f f l o acabameto da jntguidade non J’e tolhe.
Ve2dadel2a e2go he a J’e ten 5 a dos pad2es & muy p2o uada q 0 modo
121 —  —  —dos jejuus & da continecia non J*ta ena medida pequetinha do come2.
mas eno come2 caj’tigado, & ej’te he e comuil a todos fim de pfeita ui2tude 
122q as uiandas a q J'oraos coj’trangidos de toi!T po2 neceJ’J’idade de
J'oJ'tee2 o co2po em ellas, tenpem9 noJ'J’o apetito. Como q2 q alguu eno
co2po J'eia efe2mo" enpo pfeita ui2tude & ygual poj’oi2a J’e os dej’eios
123q a fraqueza da ca2ne rrequere caj*tiga2 com tenpan$a da uootade. Onde 
diz o apoj'tollo, E cuydado nom alades da ca2ne em J’eus dej'eioj’os.
Nom e2go o cuydado della negou. em todo modo. mas nega q J'eia feito em 
J’eu dej'ejo. A bej'tial & delicioJ*a deiigencia, ti2ou da ca2ne & o gouno 
neceJ'J’a2y°, no ti2ou afo2a, aquello ti2ou po2 q non n9 euolueJ’J'em9 e 
ocupajooes uaas & enpeeciuijs. Ej'te outro non negou po2q po2 noJ'J’o 
defeito no podeJYemos conp2 os neceJ'/a2ios uj'os.
A J’oma e2go da continencia no J*ta em rrazom do tpo J’oo. ne tan 
J*oomente ena qualidade das uiandas, mas J’oB todallas couJ'aS a Joraa della.
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com0 juizo deue Jee2 junta & apanhada, Tanto cadahuu deue de da2 a<**xy 
meej'mo da fraqza, quanto a lulta do co^po. contra a lama demanda & 
rreque2e. Muito -pueitojo he & com toda fo2qa. [3&0 he de gua2da2 a 
itegra dos jejuus canonjcos & mujto ual. mas J’e aconTegul2 rrefeijo 
grande de manja2, nunca pode2a ulj2 a jntreguidade de -puelto. A mlngua 
dos jujuus fracos. mais -pcu2a fraqueza tenpo2al. q J’aude co2po2al. J’e a 
logo cojegue fa2tu2a de manja2. A jntreguidade da uoontade he copanheira 
aa mingua do vetre, Nom pojjue ppetua pu2eza de caj*tidade todo aqL q non 
he contete de tee2 cotidiana ygualdanja de cotinencia, Como q2 q os 
J’treitos jejuuos polla J'obeja rrefeiqom q J’e J’egue. J’om euacuados. ajnda 
ento mais aginha leixam cay2 em peccado de gulla & caj'tma2gia. Helho2 he 
o come2 rrazoado con ten£anqa cotidiana. cj o jejuu a£tado feito a Jaltos 
& £ entreuallos, Sabe bem a mingua dej’ten^ada, no tan J’oomete JcorreJf a
S 0fo2telleza da uoontade ma ajnda a ficacia das o2a£ooes dejmenb2a & 
defiuba £ fraqza do co2po & da ca2ne.
Cap0. ,vj°.
PEra a jntriguidade & £feijo do co2po & da alma Jee2 gua2dada no 
abaj’ta a J’oo atj'tinencia dos manja2es. J’e as outras utudes da alma non 
fo2em com o jejuu cajadas, E2go a humildade pmei2amete deue Jee2
124^  MS. 212: 33r.
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apndida com a utude da obediencia & co a ob2a da corrt̂ om & com 
fatlgameto do co2po. E non Joo a poj'ij’om dos dr?9 he de ejquiua2, mas 
ajnda eJ'J'a /oo uoontade & dej’elo da fjalz deue J*ee2 aflancada & talhada. 
Non auonda no n9 ah. a qual couj' a multas vezes acontece £ neceJ’J’idade, 
mas ajnda q J’e lam ofe2ecldos non all uoontade de os -Hecebe2, 0 fogo da 
yra J’eia apagado. & a queeda da iJJ'teza J’eia J’ob2epoiada. A cenodoxia 5 
he uaagl'la J’eia men9p5ada. Da2gulho da J’oBua J’eia J’ob2epolado, Os 
mouymentos uaaos & no J’tauijs do co2ajom co rreneb2anja cotinuada J’eiam 
rrefreados Tantas uezes he rreto23f aa conteplanjo de ds. ou dej’uia2 do 
noJ'J’o co2a£0. Juntas uegadas o emijgo J'otljl, tepta de catiua2 o noJ'J’o 
etendymento & de o afaj’ta2 da J*ua 9j’ijra9om & cotenplacom.
Capitollo .vij.
[36v] CE2tamente Jnpo/iuil couj'a he apaga2 os jncldymentos da ca2ne. 
ante as -flaizes dos outros uicios & peccados pncipaaes da rraiz J'eiam 
talhados. Dos JJes apa2tadamente. de cada huu fa2emos apa2tado liu. era 
J'eu luga2 aJ'J’y como ds o2dena2 Ago2a to2nado a noJ’J’o -ppoj’ito da 
caj'tma2gia. J\ gulla n9 couem falla2 otT a qual auemos de o2dena2 a 
$mei2a aaz, Nunca pode2a bota2 os aguilhooes da a2dete concupicencia.
quel q no pode2 rre£rea2 os dej’ejos da gulla. A caj’tldade do home de 
dentro nace do gaj’taraento. Nunca confiees alguu uece2 os mais fo2tes 
golpes. aquel q tu ui2es eno rreto dej’fallece2 pellos mais peqn9. De 
todallas utudes hua he a J'uJ’tancla. como q2 q pa2e9a J'ee2 depa2tida era 
mujtas ej'peciaaes uocabollos. aJ'J’y como hua he a J’uJ’tancia do ou2o.
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ajnda q p muitas jee2agooes de fl2maaes & de copas J'egudo o aZtlficio
dos ou2iiueis J'eia rrepa2tida. A ffy nehuu algua das fitudes udadei2amete
non poj’uue, J'e e algua pa2te delhas he queb2antado & derribado. E que
modo pode apagua2 os ejquentametos a2dentes da cobijga ca2nal, os quaaes
12 *5non tan J’oomete J'egue o home po2 uicio do co2po. mas da lama. Aquel TJ 
os aguilhooes da jraque b2abo2eia J’oo de dentro do co2agom non pode 
amafa2, Ou como he de ymagina2 q ha de caj'tiga2 os mouimtos etrinj'icos 
da ca2ne & do co2ago, aql q o J'inpa peccado da J'obe2ua non pode. Ou como 
he de cree2 q arrycou de J'Jy o exe2to jnt'nj’ico da luxu2ia, aquel q a 
cobijga dos bees q he aa de fo2a & J’tranha aa noJ’J’a /u/tancia no pode 
de J’J’i arreda2. Em q rrazom aua uito2ia ena batalha da alma & da ca2ne. 
o q no foy ydonjo pa cura2 a jnfi2midade da trij’teza. Quato qZ q hua 
cidade de mu2os muy altos J’eia ce2cada & fi2me de po2tas bem jarradas p 
huu poj’tigo muy piqtinh0 aa iigom ligeiramete pode J’ee2 tomada. Que 
amota mais q o jnmijgo entre pollas altas torres ou polios po2taaes 
anchos q uij2 p J’e a trra p couas J’treitas & eJ'con^37r^lidas de oolhos 
& cidade ajy J'eia tomada,




0 Que peleja & lida eno canpo no he co2oado J’e no peleja2
ualentemete & o2denamte. Aquel q dejela apaga2 os apetitos ca2naaes
& naturaaes, pmeiramete J'e trabalhe de JoBpoia2 os uiclos & males q
127J’om aa de fo2a, Se nos cjremos poe2 en ̂ tica a fo2pa da Jeten9a 
apoj’tollca. pmei2ame^e n9 couem q conh09am9 as lels & rregras q J’om 
enas hatalhas & rretos mudanaaes, E depots £ conparajo dej'tes 
conhece2em9 nos q auem9 de entra2 e hatalhas JpCaaes q n9 qZ enj'ina2 
o apllo £ ej'te exenplo J’uJ’J’o dlcto, Em aquelles canpos e os JJaes 
J'egundo a J’entenja do apllo he apa2elhada co2oa corrutiuel a 
aquelles q uence. Ej’te coj'tume J’e gua2da q aquel q J’e q2 apa2elha2 
£a au ulto2ya & co2oa glloj’a. & uijn2 aa honrra & aa franqza da
128 icauala2ya & pfeitamete cobijga llda2. pmei2amete J’e ej’aya en9 
rretos & jogos olypiacos, q J’e fazem de quatro e quai? an9 E em 
outras lutas £a .pua2 & demoJ'tra2 Jua fo2sa, E em aquej’tes canpos a 
taaes os mats mancebos q entedem daue2 honrra po2 pelleia & a2te de 
cauala2ya J'om examinad9 po2 julzo do poboo & dos J*eus Jenho2es.
E depots q alguu ajy fo2 examlnado. & em elle non fo2 achada mlgua 
de jnfamja de uida, & denials q non J'eia ullaao & de condi50 de Ĵ uo. 
q po2 tanto £a jndigno de apnde2 tal a2te como ej’ta. E J'e fo2
127 Alteration: de to da,
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julguado £ couinhauel daquelles q ja Jom J5ticos. & depols J’e
demoJ'tra2 J'ignaaes & fo2$a de a2te. ou J’e co os mais peqnos &
yguaaes fo2temte jugua2. demoj'trando a Jabedo^ya & a fo2qa da Jua
macebia, E J'e a-pueitando, en9 capos & to2neos q fazem aa horra de
fel?. q he ds do J’e!. entra com homes & caualei29 ja £ longa
ex£lencla -puados Jegundo o exame do S0^ do capo & J’e J’e euolue^
co elles. & fe  demoJ’tra2 de ygual a2te & fo2ga. E J'e antre ej*tes
ameude outiem honrra de uito21a. etom tal como ej'te Ĵ a ej'tremado &
digno £a entra2 en9 canpos nob2es & rreaaes. en9 quaaes no entram 
130 J’enon os uito2ioJ'9. & aqlles q ja £ uezes ouue2o guala2do £37v] de 
co2oa. Se entende2mos ej’te exenplo da batalha co2po2al £ conpa2a$o 
dej'to auemos de conhoce2 a a2te de pelheia & batalha JpSal,
Ga^ ,ix,
PE2teecen9 q pmeiramete demoj'tremos a Jojelqom da libe2dade da 
noJ’J'a ca2ne. daquel q home he J’obpoiado. J’eu Ĵ uo he chamado. E todo 
aquel q faz peccado Ĵ uo he do peccado, Quado nos fo2mos examinad9 
do J'enho2 do canpo. & e n9 nom fo2 achada magoa de to2peza ou de 
uilleza. & no fo2mos Ĵ uos J’ojeitos aa ca2ne. & non fo2mos julguad9 
po2 non dign9 da cauala2ja. ne de entra2 en9 jogos olypiacos q J'e
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fazem a pluto. ne en9 Jeu3 rretos, ento podfemos peleja2 noi f f 9
yguaaes & de noJ'J’o t]5o, f .  as cobijqas da ca^ne. St cotra as 
to2uajooes da alma. Jnpoj'luil couja he o vetre fa2to all explencla 
das pelejas do home de dentro. Nem deue comete2 batalha mais fo2te. 
o 5 J’e leixa cay2e mais fraca.
Capitollo .x.
Pfdmeiramente auemos de deftiba2 a cobijfa. & des aly ulj2 
& J’igui2 ataa q a uoontade J’eia be adelga9ada. non J'oo £a jejuus. 
mas pa uigilias. a H90 J'eia continuada, St uenha a conpuqom do 
co2a90, St aas uegadas naja o auorrecimeto dos peccados, en9 quaaes 
po2uentu2a a alma J'e J'ente q foy ejca2nyda & uencida, E po2ende 
nebradoJ’J’e jeme. & aas uezes a alma J’eia ajcendida £ dej'eio de 
£fei9om & de intguidade ataa q de todo em todo epachada em taaes 
penjametos & cuidados como ej'tes, a rrefeiqo do come2 no ymagine
t
que lhe he outo2gada a Jolaz. mas a trabalho St carrego, & conho9a q 
mais he o come2 de neceJ'J'a2yo ao co2po, mais q £a J'ee2 dejejado.
Com a qual conpu90 & J'tudo cotinuado & couinhauel, pode2emos bota2 
a loupaynha & aguilhooes da ca2ne. E a ffy a fo2nalha do noJ’J'o co2po, 
q continuadamete he aj’cendida e ocaj'iooes de maldades & peccad9. St
Cancellation i auemos.
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E. jnjoio & mandado de fley de babilonya. poendo em ello pez & -Bozina.
co os ij©3 [38r[] Jeiamos mais cruelmete qymaods, com auondanja de
cho2o & de lagmas a podemos ^^*apaga2. ataa q a graja de ds. co
Jpu do J’eu o2ualho. o2ualhando & Joprando e nos. ej’tes fog9 &
133ecendimetos, e nos pojja £e2 afogados & apagados. Ej*ta J’eia a 
nojja pmei2a contenda, e/ta J'eia a noja pmei2a luta. & pmeira p2oua. 
bem como J'e entraJVemos pmei2amete en9 jogos & to2neeos de olinpias 
em q J’e emjayam os donzees. f .  pmei2amete trabalhemos pa apaga2 & 
ueence2 a cobijja do uentre & da ca2ne. po2 a qual couj'a o J’obeio 
dej'eio dos manja2es, no tan J'oomente deue J’ee2 auorrecido po2 amo2 
das ui2tudes. mas ajnda aquel q he neceJ'J'a2yo. ajji deue de J'ee2 
tornado & comej'to e anguj*tia de co2a$o, como couj'a ̂ Ira aa caj'tidade.
E depots dej’to a carre!2a da noJ’J’a uida. a f f l deue de Jee2 
/tabellicida & rregrada § non J'eia mais o tfio e que J'omos coj'tragidos, 
decende2 ao culdado do co2po neceJa2yo. q aql e q auem9 de Jee2 
atetos a°s J’tudos /pEaaes. E quado n9 poemos em ej'ta neceJ'J'idade. 
mais aminlj'tra2 ao uj'o dej’ta uida. q Ĵ ui2 o dej’eio da alma, 
ligeiramete J'omos arreuatados dos pejametos JpEaaes & alongados.
Nunca pode2em9 men9pja2 os J'abedo2es & os deleitos das uiandas 
JjJ'entes. .J'e a noj'a alma non fo2 aficada & J)gada ao amo2 das 
ui2tudes. & J'e deleita2 ena fremuj'u2a & conteplago das couj’as
132v Cancellation* queima2.
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celej’tiaaes, E aj’jy aqll q dftas coufas Rentes aj’jy como 
Jcorregauijs & fogitiuas men9pffa2 quado JJ'e achega2 & ab2aja2 
aqllas q J’om jnmouijs & ete2naaes, & aly Jem arredameto aflca2 Jua 
ui/ta, tal como ej'te ajnda poj’to e ca2ne cotenplando a mo2ada da 
■beauentu2anja q he po2 ulj2.
/a aJJ1! como aquel q uee e lugua2 alto bees J’em coparajom. & 
tendo J’enp oolho & mouedoje a elles, ajnda q uenha fe2lda de da2do 
q o chague. todo J’ofre. teedo o olho do co2a9om aos grandes bees & 
glia q lhe pode Jegui2, E aJ'J’y aquel q o bem ete2nal qZ aue2. os 
J’eus olhos no deue [38v3 de to2na2. mas aly he neceJ'J’a2io q o olho 
com toda aficacia da Jua uij'ta, aly onde J'ta a J’oma & a eJ^anja do 
p2emlo & guala2d°m q Jpa. E coj’lrxe que pdera J’em duuida a 
palma do guala2d°m J’e e alguu modo dejuia2 a az da Jua uij’ta com 
te2mo do be que J’pa.
Capitollo .xj,
n 6P AJ’J’y 2 ©J’ta guij*a & com tal tee 50m J'ob2epoiada a cobijqa 
da ga2gantuice & ja no -pnunciados po2 uilaaos. ne po2 jnfames £ 
tacha & nota de peccado, E bem aJ’J’y como ja bem enj’inados en9
Cancellations a.
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to2neos de olinpias /emos julgados po2 dlgn9 de entra2 em outros 
canpos mala nomeados St mais fo2tes. E aj’jy pajjados ej’tes J'peciaaes 
e/ynametos. outro//y lelxados ob peccados. podfcmos confla2 <fe 
cree2 que mece2em9 etra2 & ualentemete comete2 em aquel nomeado 
to2neo. eno qual no entra f e  non os uito2io/9 & nomeados. E/to he 
grande fundamento. muy /tauil e todoll9 canp9 q pmeiramete a 
/obegidooe dos manja2es J’eja mo2to. Po2q nehuu nom pode legitimamete 
luta2, J'e a q>pa ca2ne pmei2o no fo2 ueeclda. E aquel q legitamamete 
■*■3® non luyta, J’em duulda no f e  ha bem ne glia de co2oa ne gala2d°m 
■**39 de ulto2ya no merece, E J’e puentu2a e tal canpo fo2m9 nomeados 
po2 ua/allos da cobijja da ca2ne. & no demo/tra2mos q J’ora9 ferros. 
outrojjy J’e nom pa2ecerem J'ygnaaes da noj’J'a fo2telleza. ce2tamete 
nos /2em9 ueecidos & non dlgnos & lanjados fo2a dos to2neeos & 
lutas ej'puaaes. St non J’em grande queeda de confu/om. Todo aquel q 
fas peccado /uo he do peccado. Mas dira aqlles, antre os quaaes he 
nomeado o fo2nizio aquello q he J’cpto polio apo/tollo /am paulo. /. 
«Nom u9 tepte outra teptacom /enom humanal,» e que dam a entede2 q 
/ee2 heecldos da teptajom humanal da ca2ne. q nom he confu/o,
Aos quaaes eu digo q depois q rrecebem9 o u/o da rrazo St a /ua 
fo2telleza. no /omos dign9 de ueence2 mayo2es bathalhas das mallcias
137 MS. 212s 35r.
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celej’tlaaes. J’e nom podemo3 J\ijuga2 a fraqueza da ca2ne q contradlz 
ao Jpu, E aqllo q diz®. J’egundo o apo/tollo. alguCs no no
entedem, & pooe o aptatiuo polio jndicatluo dlzendo, «Nom u9 tome 
teptajo, Jenom humanal.» a qual couj'a aJ'J’y dicta £ el. non J’egundo 
modo de dej’eio he dicta mas mais Jegundo modo jndicatluo & 
rrefchenJ'J’iuo, "bem como J’e diJ'J’eJ’J’e «Jodes mujto de culpa2 po2q 
J*odes uedijos de tentagom humanal.»
Gapitollo ,xij?
QUe2es ouui2 o ue2dadei2o caualei2o de xpo q dereitamente
guexrea, el m̂ ej’mo diz. «Eu aJ’J’i como non como e uaao, eu aJ’J’y
pellejo. nom aJ’J’i como que acuytella o aa^. mas caj’tlgo o meu co2po
& Jujugoo a Juidooe. em tal q quando eu pegua2 aos outr9 eu nom
J'eja rrephendldo & auydo po2 maao.» Vees em como paulo a J’oma da
pelleja pos em f f y  meejmo. f. em J’ua ca2ne como J'e a poj'ej'e em hua
ej’cudella fraca de barro E o -pueito da pelleia aj'inou em o J’oo
caj’tigo & fojeijom do J’eu co2po. Onde diJ’J’y. «eu aJ'J'y corro nom
i4ocomo em uaao.» Nom corre em uaao. ne a couja jnce2ta, po2q
aquella cele/t̂ -al ih21m contenplando. ally tern a Jua alma aficada.
& £a onde a auJ'J’idade do J'eu co2a5om deue fe e 2 guyada Nem corre a 
couj’a ince2ta & uaa, aquelle q ej'queece as couj'as q J'om detras.
liK) MS. 2l2j 35v.
E e/tede os pees a aquellas q /om deante pa onde he chamado. E e/ta 
ob2a uyo & ha guala2dom p2ometido de ds In xpo lhu. Ao qual /enp2e 
guyando a ul/ta da Jua uoontade, & atguando// e co toda aguga de 
co2agom. com fiuza da /penga b2aadaua dizendo. «Voo rreto comety. 
o cu2/o acabey, & lealdade gua2dey.» E po2 Jfhto conhocla q /em 
can/a^ & /em efadamente auya de corre2 e pos os chei2os dos 
unguetos de xpo com ppetua deuagom de co/clencia, & q ia uence2a 
aqlla /pecial lucta do ca/tlgo da ca2ne. com fiuza eadya & dizia, 
«De/ aquy auante me /a po/ta co2°a de ju/tiga. a qual me daxa o 
de2eito juiz em aquel dia,» E pa demo/tra2 q nos /emelhauel 
guala2dom auei2emos /e em 0 canpo da corredoy2a o q&tos /egul2 
emadeo, «Non /oo a my. mas a todos aquelles q ama /ua uyda.»
E a//y n9 da a entende2 q /emos q[39v-[]nhoei2os da /ua co2oa em o 
dia do juizo. /e ama2mos a uinda de xpo. non /oo aqlla em a qual 
apa2ece2a a algu9 ajnda q lhes pes. mas ajnda aquella quando uem 
mo2a2 com as almas dos /eus /anctos. E a//i uito2ya de pelleia 
auemos fe o ca/tigo da ca2ne po/oy2mos. Da qual uinda diz o Senho2 
no euagelho. «Eu & meu pad2e ulj2em9 a el & mo2ada fa2em9 e el,»
E em outro loga2 diz, «Ex eu /tou aa po2ta & bato. /e alguu ouuy2 





NOn Joomente Jcpue 5 acabou a cotenda do Jeu cu^fo Jfhdo diz,
« aj’jy corro no como em uaao.» A qual Jpecialmete he trazida a 
entengo da uootade ao fe2uo2 do Jeu Jpti. co o qual com todo Jeu 
eJ fo2co J'e guy da a ihtf xp5 com a JpoJa cantando & dizendo, « Apos ty 
corremos e odo2 & cheiro dos teus unguetos.» E em on€ logua2 fe  
diz. «A minha alma J’e achegua a hi2 apos ty,» E o modo daquella 
luta & pelleja da tej'temunho q uenceo dizedo « ajjy pellejo non como 
que fe2e ou acuytella o aa2. mas cajtigo o meu co2po a Juidooe.»
A qual couj’a ao jejuu co2po2al qyparaente. & aas doo2es da 
continencia & a aflijom da ca2ne pteence. E £ ej’te demojtrou q el 
era huu caualei2o Jtremaio & uencedo2 da Jua ca2ne. & q non 
Jacudira de JJy em uaao os golpes & fe2jdas da J’ua ca2ne. Mas q 
pella mo2tifica50 da ca2ne me2ece2a louuo2 de co2oa. a qual ca2ne 
cajtigada aj’jy & fe2yda co os golpes & encotros dos jejuus. guanhou 
ao Jpu co2oa de palma de vito2ya & de inmo2talidade & de incorrupjom" 
Vees ago2a a o2dem ce2ta & legitima de pelleja2. & contepla2as a 
/Jayda & a fim dos canpos JpEaaes. & e que modo o caualei2o de xjio 
guanhou uito2ya da ca2ne fleuel & Jojeita a el Jo os Jeus pees. & o 
uencedo2 Je2 em alto loga2 alojado. E po2 tanto non corrya a couja 
ince2ta. po2q aa cidade da celejt^-al ih21m logo cofiaua dentra2.
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AJ'J’y curry & pelleja, J\ com jejuus & aflifom ca2nal. non aj'jy como 
aql 5 fe2e o aa2, J*. no em uaao, [40rJ enuyou longos golpes de 
continecia, pellos quaaes nom f!2io o aa2 uaao. Mas aquelles J’pHs q 
mo2a em el. os quaaes ajoutou & fe2yo com caj’tigo da J'ua £he. Aquel 
q diz. «non aj’jy como que fe2e o aa2,» demoj'tra q el non tan 
J'oomete non fe2e em uaao, mas q J'om alguus q fe2em _e uaao E po2 
quanto la ueece2a ej'tes modos de pellejas & batalhas. & ja era -Rico 
de mujtos guala2dooes de co2oas. non J’em flazom comejou a guerrea2. 
co os pncipaaes & mayo2es jmijgos, E J’em fleceo alta voz diziam.
«Ja no teemos lucta 9‘tr* a ca2ne & J’angue. mas contra os pncipados 
& potej’tades, & contra os itegedo2es do mudo dej*tas treeuas. 9tT as 
malicias J'pCaaes dos ceeos.»
Gapitollo .xiiij?
AO caualei2o de jq5o mo2ante no co2po. nuca dej'fallece uito2ya 
de lucta. E quanto mais crecem e elle as bemauentu2a5as das 
ulto2yas. tanto mais lhe flea aaz de pelle jas mais fo2tes & mais 
grandes, Sujuguada a ca2ne. & uecida . quantas aazes & ^uta 
caualla2ya de contrai2os J'om contra o caualei2o de xjio que o pfegue 
q J'om J’em conto pa enpacha2 as /uas uito2yas. E ajnda pa que o
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caualei2o de xpo non arrefeeya, & coniece a /J'e J’queed das lutas 
J'uas St to2neos. B aj’jy ca2regado de Jiguija & enfadado J'eia minguado 
do louuo2 dos J’eus gualla2dooes. Po2 tanto J’e aos graaos daquej’tas 
uyto2yas que2emos JVbi2. crecedo a ui2tude. £ eJ’J'a meejma gujja n9 
couem o2dena2 noj/as batalhas & conquij’tas. E pmei2araete aJ’J’y como 
diz o apoj’tollo. « AJ’J’y pelle jo. no como quem ajouta ou fe2e o aa2. 
eu peleio. mas caj'tigo o meu co2po & Jujugoo a /uidooe.» E ej'ta 
batalha uencida pode2emos dize2 co elle. «Nom he a nos luyta 
pelleia contra a ca2ne & o J'angue. mas contra os pncipados & 
potej'tades do mudo dej’tas treeuas, 9tra as malicias Jpttaaes dos ceeos.» 
Doutra gui/a oom elles era outro modo non podbmos contende2 ne 
Jpuaaes pelejas ifiece2emos corned [̂ Ov]] J’e fo2mos deftLbados em a 
pelleia da ca2ne, & J'e fo2mos qb2antados em a pelle ja da ca2ne,
E J'e fo2mos qb2antados em a pelleja do uentre cheo entom com rrazom 
& co doe/to n9 /a dicto do apllo, «A teptajom humanal u9 conphendeo.»t
Capitollo, ,xv?
Eflgo o monge q aa batalha dos canpos de dentro dej’eia St q2 
uljn2 a ej’ta cauala2ya, deue pmei2amente de au q o no ueja J'abo2 
nehuu de come2 nem de beue2. E ante da o2a comuu fo2a da meffa no 
J’e ja ou/ado de toma2 couj'a nehua que J'eia de come2 ne de beue2.
li|if MS. 212: 36v.
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Hem '^eJ’JpaJ'J'ada a rrefelgom. nom tome couj'a nehSa quanto qZ q 
peqtinha J'eia, E Jemelhauelmete deue de gua2da2 a medida do t£o do 
Jo no. E £ eJ'J’e meej'mo J’tudo J’e deue de gua2da2 q non paJ’J'e ej'te 
meej'ura & ijrtidade £ aquel meejmo co q co2ta & ti2a de JJ1! o peccado 
do fo2nyzio. Aquelle q os JVbejos apetitos da gulla no pode 
rrefrea2, como pode apaga2 o fogo da cobijga ca2nal. E aquel q non 
pode encab2ej'ta2 as paixooes peqnas & p2azenteei2as. em q manei2a 
pode ftmanja2 as aj'condidas q jazem dentro rroendo & -pyndo, E a 
dejcrego do home non as uee E po^ tanto em todollos mouymetos &
em todo dej'eio J'e -pua a fo2ga da alma. A qual J’e em as cobijgas
—  r* 146 147peqtinhas & manifej’tas he uencida . ?fito Jopo2ta & padece
148nas muy grandes & muy fo2tes & demais jcondidas. a conciecia de 
cadahuu J’eia tej'temunha.
14<5 Alteration! uence to uee, • «
146 Alteration: uencido to uencida. •
Alteration: padece to padega, • •
Alteration: continecia to conciecia. • ■
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Capltollo .xvj.
NOn auemos po2que teme2 o cofl2o q mo2a fo2a & longe, pois q 
dentro e nos meejmos teemos enca2ado o noJ’J'o jnmijgo. co o qual 
J’epre auemos guerra jntn/ica cada dia. E uencido el, todas coujas q 
J'om fo2a. J'e fazem fracas. E mais ao caualei2o de ihu xpo todos 
peccados /am Jojeitos. Nom auem9 po2q teme2 o 9iro q he aa de fo2a. 
J’e aquellas couj’as q Jo aa de dentro uencldas. fo2e Jojeitas ao J'pTI. 
Nem J’oo ej'te jejuu dos come2es uijyuijs abaj’ta aa pu2eza do co2a$om 
& do co2po, J'e a el non [jKLr] fo2 ajuntado o Jejuu da alma Tern ej*ja 
alma meejma J'e9 manja2es enpeeciuijs, dos quaaes enb2oJ1Jada & fa2ta 
ajnda J’em auondanpa de yguagjras co2po2aaes lygeiramente J'e rreuolue 
J’corregado a raaldade. Mu2mu2ago J'eu manja2 he & muy Jabo2oJo de mal. 
E a y2a J'eu come2 he mas nom muy J'abo2oJ’o ajnda q a hua o2a hem 
J’ayba & fa2te a alma, enpo com bo cad o mo2tal & J'abo2 mizqnh0 derriba 
& mat a a alma. A enueja manja2 he da alma q a conrronpe com $umos 
udes da heauentu2an9a da fo^tuna alhea & de cada dla no leixa nem 
c e ffa de ato2meta2 a mizqnha alma. Cenodoxia q he uaaglla J'eu maja2 
he, q pace a alma huu pouquitinho tpo & afagaa & deleitaa. & depots 
leixaa uazia & ftoubada de toda utude, & fazea nua & mauynha de 
todos fruct9 Jpuaaes, E aJ’J’y non Joomente faz £ece2 os iSecimetos 
dos trabalhos uaaos. mas ajnsa acrecenta to2metos mayo2es. Toda 
cohljja do co2a50. jnj’tauel paj’tel he da alma q a c'a com J'aho2 
epeeciuel. E a faz dejpols Jee2 famlnta do pam fi2me & udadei2o.
127
De taaes come2es como e/tes fazendo ati/'tlnecia boa & p2oueitoJ'J’a n9 
a abftinencia do jejuu co2po2al. 0 trabalho ca2nal junto ao 
Jpu cotrito he Jacficio muy acepto a ds & faz digna mo2ada de 
Janctidade & da2a pu2os & linpos traos & fljs. Ce2tamete jejuando 
co2po2almete & J,ee2mos emuoltos em mo2taaes peccados da alma no n9 
a-pueita2a couja nehua a aflljom co2po2al. Seendo jujos em a raais 
pcio/a J5te no fa q he a alma £ cuja JuJ’tancia /omos feitos tenpl9 & 
mo2adas do Jpu Jancto. nunca a ca2ne corruptluel f a  pfeitamete 
tenplo & mo2ada do Jpu J’ancto como o coZajom llnpo & pu2o, Couem 
e2go q fazendo home aa de fo2a abftinencia. q aa de dentro 
Jemelhauelmete Jeia cauydado das uyandas enpeeciuees, 0 qual mayo2mente 
& pncipalmete auemos de apa2elha2 a ds a ffy como ho/pede llnpo q 
me2esa flecebe2 xpo q he pu2a llnpeza. a ffy como n9 amoej'ta & 
conJ’J'elha o apoj*tollo dlzedo [4lv3 e/tas palauras. «Em o home de 
dentro mo2e xpo £ fe em os uoJ'J’os co2asooes.»
Cap!tollo ,xvij?
E Affy conh09amos q po2 quanto auemos de conp2 o trabalho da 
continecia co2po2al £a u!j2mos aa pureza Jpual. E ce2tamente o noj'/o 
trabalho f a  em balde fe  continuadamete trabalhamos po2 contenplago
Cancellation: trabalho.
« «
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& aazo da flm & aa fim po2q Jopo2tamos tant9 trabalh?. nunca 
uenham9. Melho2 era fe e2 home tenpado aas uiandas defeJVas da alma, 
q jejua2 & faze2 ahftinencia co2po2al daquellas q men? mal fazem.
Em aquelles tarn Joomente he hua /inplez & fern culpa recep$om da 
catu2a. & ella de f f y  meej'ma non tern nehua couja de peccado, em 
aqlla outra he raallicioja de/troy50 dos .pximos & j2maaos, da J£L1 
f e  diz. «Norn qyras ama2 mu2mura2 & jouentu2a Jeias talhado & 
arryncado.» E da jra & da enueja diz o Jancto job. «A Jandlce mata 
o Jandeu. & a enueja, mata o pa2uoo.» E logo he de nota2 $ o que Je 
aXfanha he J’ande'*. & 0 q ha enueja he pa2uoo. Nom f e  rrazom aquelle 
he nomeado Jandeu q de Jua uoontade aguylhado co os aguilhooes da 
yra. -pcura a f f y  mo2te, E aquel q ha enueja. demoj'tra q he pa2uoo 
& meno^ q Jy, po2que quando ha eueja, demoj’tra q aquel de q ha 
enueja he mayo2 q Jy. pois q po2 aazo da Jua bemauenturanja he 
to2metado.
Capitollo .xviij?
0 Come2 he de dej'eja2. no tan Joomete q ten£e o ejquetamento & 
a cobijja do dej’e jo encendido. ne J'eja ta pouco q o encenda & f e ia 
ligel2o de apa2elha2 & non muy cuj’toj’o. & fe ia ajnda couinhauel ao 
hu/o do cornu dos fray2es Tres natu2ezas ha hy de caj'i?ma2gia ou de 
gulla. hua q faz triga2 a o2a coj'tumada do come2, Outra q tam 
J’oomente fe  deleita em fa2tu2a de quaaesqZ uiandas. E outra q
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trabalha pa au manja2es /peciaaes bem apo/ tados & delicados,
E po2ende nece//a2ya cou/a he ao monje q ponha e //i fs modos de 
gua2das. /. q pS [42r] gua2de o tenpo & o2a llgitima do come2. 
depois ca/tigue & rrefree o de/eio da ca2ne, 0 fcei2o q /eia 
contete de <fesq2 uiandas ajnda q /eiam -puezinhas. Qualq2 cou/a q 
fe faz fo2a do co/tume & da u/anga comuu, affy como jnfi2midade de 
uaydade & de uaaglia. & como cou/a maa foy & he rrephendida dos 
pad2es antijgos. Wem nehuu daquelles q nos uymos rre/plandece2 p 
laecimento de /ciencla & de/cgom. Ou aquelles q n9 mo/trou a graga 
de ds q ouue//em9. Saga±2 affy como candeas rre/pladecentes, 
nunca entendemos antre elles q lelxa//e de come2 aquelle pam 
peqtinho & proue da /ua rragom Nem nehuu delles nuca vymos q 
lelxando de come2 aqlle ligel2o pam. toma//e po2 rrec2iagom outro 
come2 de ugas ou de fructa algua. E fe e/to algua uez uymos nom /e 
tomou ne cotou po^ graga de /abedo21a ou de dl/cgom. E nom tan 
/oomete defmynado he & en/inado pellos pad2es. q o monje no deue de 
rreq212 uyandas no acu/tumadas. po2q /ia oca/yom de uaaglia aos 
outr9 q dellas fazem at/tinencla. Mas ajnda a grande cotinuagom de 
jejuu. julgua q nom he bem de //e faze2 em p2aga & em comuu. Mas 
cadahuu quanto pode2 em ffy mee/mo a deue de /conde2 & encob212.
E quando algu9 monjes ueem a elles, entedem q raayo2 utude de amo^ 
de humanydade he de/pe/a2 em o jejuu. q demo/tra2 a /ua /treita &
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apt ad a abj’tinecia do jejuu. E e/to ham po2 mayo2 de/c'fom, Nem aqllo 
q a no//a uoontade ou .pueyto ou a2do2 de de/eio demanda auemos de 
conp2. mas aquello q a Jnfi2midade & a rrecagom do ho/pede demada. 
efj'o gracio/amente fe deue de offe2ece2.
Capitollo .xix.
DE/ejando nos de apnde2 os /tatut^ dos uelhos de J'i2ya & 
chegando aa -puencia do egipto, onde con tanta alega de uoontade 
fomos rrecebydos q n9 ma2auilham9 mujto de tanto Jollaz & boa 
uootade q n9 demo/traua. de tal guy/a q os jejuus. em que fo2amos 
dout'nados e trra de pale/tina. ally ento no /e |ĵ2v"| gua2daua. ne 
ajnda a rregra da o2a da rrefeigom aco/tumada non fe tijriha. Mas 
afo2a os jejuus da qua2ta & /e/ta fei2a. onde q2 q hyam9 p trra do 
egipto a o2a /tabellecida do come2 non fe gua2daua. E pguntando nos 
a huu uelho. po2q a//y /em defe2enga nehua os jejuus de cada dia 
eram //oltos & qb2atados. fle/podeo o uelho em e/ta gui/a. «0 jejuu 
/enp o tenho comygo. & de uos logo me tenho de pa2ti2 & no u9 
pode2ey tee2 comygo cada dia. E o jejuu ajnda q feja boo nece//a2yo 
& -pueito//o. epo non he ofe2ta de nece//idade, mas de uoontade.
Mas a ob2a da ca2ydade deue//e de conp2 p nece//idade do pcepto,
E a//y rrecebendo xpo e uos /oo ob2yguado de o gouna2 & mante2 
fazendo eu e/ta humildade comuo/co, Po2 /ua contenplajo & anio2. eu 
pode2ey poe2 em my meej’mo ao depois rregra de jejuu mais /tre.i to &
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aptado. Nom podem os filhos do /po/o jejua2 em quanto o /po/o /ta 
com elles. depois q /e pa2tl2 llcitamente pode2om jejua2.»
Gapitollo ,xx,
Huu dos uelhos comendo eu. rrogauame q come//e ajnda mais. & 
dizendo eu q nom podia ia mais. el rre/pondeo dizendo. «Bu pus oje 
me/a /eis uezes a de/uayrados j2maaos o/pedes. & couidandoos a 
come2. eu corny com todos elles. E & ajnda ey fame. E tu q comegas 
ago2a a come2 dizes nom po//o ia mais.»
o -oGap. ■xxj,
Uymos oui? q mo2aua no de/to. o qual deu de /y te/timunho q 
nuca coma /oo. Mas muytas ueguadas £ todos cinquo dias /taua /em
come2 /e alguu monje non ue//e aa /ua cella, ataa q uijnha o dia do
153 —/abado ou do domingo po2 rrazom da congregago uijnha aa e£ia. &
/e achaua alguu pelegrino leuauao po2 copanhei2o aa /ua cella. pa o
conuida2 & come2 com elle. & toma2 rrefeigom co2po2al. E e/to fazia
non tanto po2 nece//idade & uoontade de fa2tu2a co2po2al. como po2
rrazom de humanydade & gga do j2maao, E a//y como /alyam polla
uijnda dos j2maaos /em deferenga qb2anta2 os jejuus. a//y
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tarn bem pa2tidos delles. os come2es que Ihes erata outo2gados 
leyxauam, E com mayo2 at/tinencia rrefreaua o corae2 & o beue2. 
tomando pouqtinho, non tam /oomente do pam, mas ajnda do fono. E de 
tal modo faziam at/tinencia com mayo2 a/pa diminajom
Capitollo xxij,
AO uelho pa/chis q mo2aua em huu de/to muyto a/po. ueo o 
abbade johane o qual era ppo/to a hua multldooe de monjes. & 
p2eguntou aquelle uelho a//y como conpanhei2o de frande tepo, q 
feze2a no de/to todollos ann9 q fe del pa2t!2a pa a montanha, monje 
nehuu, E el rre/pondeo. «Nunca me o fol uyo come2.» E o abbade 
ioham, «ne a my nuca uyo irado nem /anhudo.»
O nC. .xxllj.
ESe mee/mo uelho /eedo po/to em -£/pa//ameto de/ta uida Sc 
jazedo muy aleg2e & muy ledo. & q que2ya ja da2 o po/tumei2o baffo. 
os monjes muy i/tes da /ua pa2tida ce2ca2ono todos de hua pa2te & da 
outra. E qSendo delle au algua edificajom digna de memo2ia affy 
como te/tameto Kedita2yo. pello qual bem como p atalho uee//em mais 
ligei2amete a alteza da pfeijom comejada. ^guntarono, & elle 
geraendo di//e, «Nunca fiz a minha hoontade. ne a nehuu nuca 
e//yney /enom aquello q pmeiramente fiz.»
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Capitollo. .xxiiji.
Uymos o uelho £ nome chamado machete mo2ante no de/to muy 
longe das conpanhyas dos fray2es. e/ta graga demadou a ds com ]t>zes 
de cada dia ̂  0uuea , Que JJndo qZ q /e fazia algua collagom 
Jpual non o agraua//e pe/o de /ono, E /e algua mu2mu2ago ou palau2a 
oucio/a fe dizia. logo em effe ponto caya em /ono muy -pfundo. em 
tal gui/a q pegonha de mu2murago nunca pode uijn2 aas /uas o^elhas 
ne corrupgo de maa palatt',
Capitollo .xxv?
E/te mee/mo uelh0 en/ynandon9 q no auyamos de julgua2 negue, 
trouxe ts pKJvQ cou/as po2 exenplos em a/ quaaes rrepndia os monjes. 
/. q alguus co/entia q Ihe fura//em as leuagooes & jnchagos. E q 
alguus e /uas cellas tijnham e5%ooes. & q dauam beengo ao loyo & 
azeite dos /agraaes q os fteque2yam. Ou de el e/condendo a po/tema q 
lhe nacera dizia. «Tanto e/condy aquel jnchago ataa q apod2ecia. & 
tanto /opo2tey a doo2. ataa q £ amoe/tagom dos uelhos & pella 
graueza da jnfi2midade. fuy co/trangido de a leixa2 co2ta2 & ab2y2 ,
E po2 aazo daquella jnfi2midade fuy co/trangido de tee2 xa2gom na 
cella. E fuy co/trangido de benze2 o olyo a aqueles q me flogauom,
154 Alteration: ouueo to ouuea.
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A qll cou/a eu fob2e todas auorrecia. affy como cou/a q de/cende de 
grande p/ungo, ĉ ?oin fjas /eendo eu ■Reque2ydo /ubytamete de mujt9 
/egaes. non tijnha omde me a/conde2. E a//y co/trangido lhe daua a 
beengom. Nem me leixaua /e pmeiramente non fazia o /ygnal da cruz 
/ob2e os ua//os q me ap/entauo. Enpo alguas uegadas fo2om co/trangidos 
de me leixa2.» Couem & he nece//a2yo a cadahuu q aja de julga2 a 
ffy meej'mo & q caudello/amete ponha gua2da em /y em todailas cou/as.
& non julgue nem e/cold2ynhe as uidas alheas. /egundo aql mandado 
do apo/tollo q diz, «Po2que julgas tu o /uo alheo. a J’eu J'enho2 
pteece aleuantallo ou deftiballo » E em outro loga2 diz o S0 .̂ « Nom 
quei2ades julga2 ante de tenpo. & non queiras julga2 & non /as 
julgado. Em aquelle juizo q julga2es /as julgado,» Po2 ej/o he culpa 
muy pijgo/a o julgamento do .pximo. A cou/a os Jgno2antes. no 
/gua2dando a nece//idade ou a rrazom. polla qual erram9 uenyalmete 
ou puetura dereitamete ob2amos dante ds, Sandiamete julgua & nom 
como deue. ne he leue peccado. mas out'" cou/a ijhdo a//y como cop 
/entim9 & julgam9 de no/ / 9  j2maaos.
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Capitollo .xxvj.
SSte mee/mo velho demo/trou p ce2t9 /ygnaaes [A4r] &
expiencias q o demo era /enp2e compoedo2 & ditado2 de palauras
oucio/as & enBgado2 das palauras & collajooes /puaaes. Onde huu dia
de/putando el & fallando com alguus monjes de cou/as nece//a2yas &
/pTIaaes. & ueendo como erarn agrauados p /ono bem como de mo2te & q
non podya tira2 o pe/o do /ono dos /eus olhos. Sotilmete trouxe em
meo da collajom hua fabulla oucio/a. a cujo afaago elles fo2om logo
/ptos, E teendo elles as o2elhas ententas no fallameto oucio/o.
157come$ou o uelho a geme2 dizendo. «Ata ago2a fallamos de cou/as 
cele/tlaaes, & os olhos de uos outr9 todos fo2om agrauados do /ono 
mo2tal. E ago2a q a falla oucio/a ueeo, logo todos fomos J ptos. & 
logo fugyo de nos o /enho2yo da pguija do /ono.» Seq2 po2 ej’to 
entende de qual he o inpugnado2 daqlla colla$o /pual. ou fc[l he o 
conpoedo2 o i£L /e alegra co os malles & ca & ecomeda taaes cou/as &
*1 £Q
no ce//a de inpugna2 & de/troy2 as outras 
1*56J Illuminator's error: SSte for ESte.
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Cap, .xxvij.
NOn raen9 he pa rrenenb2a2 a efficacia de huu monje acca da 
pu2eza do /eu co2ajo & da cotenplajom deuinal. & jpeffo 4 he 
nece//a2yo q fe conte. A e/te depois de xv. annos fo2om enuyadas 
da -puencia de ponto muytas d"tas & letras de /eu pad2e & de /ua 
mad2e & de /eus amygos. das Ifaes elle fez huu grade feixe, dizendo 
antre ffy mee/mo. « 0o de quantos pe/amentos & jnmaginajooes /a 
cau/a a letra de/tas letras. A q_ual ou me traze2a a $ze2 uaa°m. ou 
me derreba2a e nojos & cuydados /em -pueyto, Oo po2 quantos dias a 
memo2ya daqlles q me /creue2o rreuoga2o da coteplagom o ppo/ito do 
meu peito & co2a$om. E em Jfnto tepo pode2ey da2 con/elho a tatos 
concebymetos Jfnt9 rrecrece2om. E com quanto trabalho e/te /tado de 
folga^a q ago2a ey /a rre/tituydo. Se hua uez o co2aso mouydo do 
de/eio das letras cote as palatfs & os gee/tos da[44v3quelles q tanto 
tenpo ha q eu de/enpa2ey quando os outT uez ui2 & mo2a2 com elles.
& a alma & o co2afom /enp os teue2 em /ua p/enja. os ?fes ce2tamente 
quando fo2em ui/tos & /uidos non a-pueita2a nemhua cou/a fe 0 Co2a5om 
os comefaS afficadamete a contenpla2. ou fe a memo2ya de/te /egre a 
qual alguu rrenunciou. & affy como mo^to he arred2ado del. outra 
uez a//y como do come50 a aja de ab2a5a2 & rrecebe2.» Aque/tas 
cou/as tra/to2nando no peyto do /eu co2a5am. non qs tam /oomente 
uee2 nehua daquellas ca2tas, e tal. q puentura nenb2ando//e dos 
nomes ou dos jee/tos delles. non fo//e arred2ado do fe2uo2 do J’eu /pH.
E a//y aquel moolho de letras q rrecebe2a lajouo no fogo dizendo.
« 0uyda9ooes de minha trra. yde & a2dede de con/uu. ne de/ aq
auante tentedes de me trafc a aquello a q  eu fugy.»
Capil? .xxviij.
Uymos ajnda o abbade theodo2o louuado de grande /anctidade non 
ta foo na uida autiua, mas ajnda e conhocimeto das /cSs /cpturas.
0 qual no era tato p trabalho de H i 50m de/tudo. como p pu2eza de
159 _co2a9om. Enpo de tal gui/a era q muy poucas palau2as /abya da
lingua grega, E/te /eendo entento aa decla2a90 de huua muy /cu2a
q/tom. /ete dias & /ete noctes durou em o2a9om ataa q ouue ab/olu9om
della p fieuellaqom de ds.
Capitollo .xxix.
ESte mee/mo ma2auilhando//e os monjes de tarn cla2o lume de 
/cTa como el auya. E /eendo pgutado delles po2 alguas /enten9as das 
/anctas /cptu2as. ffe/pondeo / «o monje q cobiuga de uijn2 & chega2 
aa notica das /cptu2as. no deue poe2 /eus trabalhos ace2ca dos liuros 
dos expo/ito2es. mas toda indu/ta & enten9om da /ua alma & do /eu
1*59J MS. 212: 40r.
Cancellation: ma2aui.
138
coSajo deue /ee2 abca da pu2gajom dos peccados. os quaaes pagados 
os olhos dalma. ti2ado o ueeo das paxooes dos peccados. logo comeja 
a//y comunalmete a conhoce2 os /egredos das /cpturas. Nem a graca do 
/pu /ancto julgou q taaes /egredos n9 ffo//em /condidos £
natu2eza, Mas po2 no//o uiclo os olhos da alma /om cegos & de neuoa 
cuBtos. & po2 tanto n9 /om /euros. Mas elles to2nados aa /aude 
natu2al e/a /oo lijom das /anctas /cptu2as he /uflclente aa 
cotenplajo da udadei2a /ciecia. Nom auem9 mais me/te2 liuros de 
expo/ito2es & decla2ado2es, A//y como e/tes olhos ca2naaes non ham 
me/te2 de nehuu pa uee2em /e non fo2e enfe2m9 ou de/cu2ydade cuBtos 
E po^ tanto he ce2to q fo2o mujtas contra2yedades & muy mujtos 
erro2es tece2om. po2q muytos fo2om q non ouue2om ce2ta dllllgencla 
£a pu2ga$om dos peccados, E a//y /altando aa enfpetaqom de//as 
/cptu2as pella gru/u2a jugidade & ceguldade dos peccados /corregaro 
& fo2om contra!2os ou aa fe ou antre //y mee/mos Sc de/uayradas cou/as 
/entindo o lume da udade non pode2o conphende2.»
Capitollo, .xxx.
ESte mee/mo hua uez alta nocte ueo aa minha cella pa uee2 co 
cuydado pafnal aqllo q eu monje Kmitaao fazia /oo. Jpytando
Cancellations fo2.
• * •
Correction: /corragaro to /corregaro.
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Jcondidamete q era o q eu fazia. E eu acabada a Jollepnidade da 
ta2ed comegaua a me lanja2 em o J'J’yacio q era affy como /teira de 
tabua ou de junco pa da2 folgaqa ao co2po canJ'J’ado. E elle bem como
que anynca da -pfundeza do co2a50, JoJpi2ou chamandome pello meu
16b" „me . & di/Je. « Oo johane $ht9 e e/ta o2a fallam com da & o
165ab2apam & tem com/igo. & tu es pdidojo de tanto lume. po2 te 
leixa2es a/Jy carrega2 de /ono.» E po2 ijnto a e/te conto me chama2o 
a gja. & a utudes dos pad2es. pen/Jo J*ee2 neceffaZyo q a ob2a do muy 
alto ba2om digno de memo2ya a2chebyo. o qual nos ujmos £ expiencia 
fe ia a ef te uolume aconpanhada, em a !J11 a pu2eza da continecia 
enxe2tada aa ob2a da ca2ydade. mais cla2amete rrejplandeja com 
me/^u2a de collies dejuayradas. Entom o /uiijo do jejuu he gracio/o 
a ds Jfhdo co os fruytos da ca2ydade fo^ acabado.
Capitollo .xxxj.
PA2tidos nos dos moeJ’tei29 de palej’[4-5v]tina. & jndo £ huu 
ca/tello do egipto q he chamado dyolcos. E nos a/Jy ajnda muy rrudes. 
uimos hua grande conpanha de huu moej'tei2o de monjes. a qual uiuia 
muy a£tadamente & e muy boo rregimento de monjes. E e/te era pmei2o 
moe/teiro. Vymos ajnda outro o qual he nomeado po2 mais excelente.
Cancellation: acabanda,
164- Scribal error: me for nome,
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/. de j2mitaaes dignos de todos louuo2es. Ao qual nos trabalham9 de 
chegua2 com ace/a uoontade. E e/tes j2mitaaes pmeiramente mo2am 
longo tpo e os moej'tei2os & en/inados pfeitamente em flegû a de toda 
paciencia & de toda de/cgom po//oyndo a utude da humildade & da 
nuydade. E ga/tada ia toda a miltidooe dos peccados & uencidas du2as 
& ftijas bathalhas dos demonyos, penetram os /eg2edos muy .pfundos 
do de/to. Nos achamos e/tes barooes de tal ppo/ito mo2a2 aaquem do 
M o  de nyllo em huu loga^ q de hua pa2te he ce2cado de//a augua de 
nyllo, E da outra pa2te he ce2cado do J'tendimento do ma2, & a//y faz 
de ffy jn/oa. a qual no pode /ee2 mo2ada /enon de J2mitaaes po2q nom 
he de/po/ta pa lauoyra. po2q he toda /alyno/a & a2eo/a, Aque/tes 
achegando nos com grande de/ejo. con/ijramos os /eus trabalhos muy 
grandes & fo2a de rrazom. os quaaes elles /opo2tauo po2 amo2 de 
utude & de ujue2 /oos. Da ifll cou/a nos ficamos muy marauilhados. 
Tanta he a mygua da augua q padecem. & com tanta -pui/om a de/pe/a, 
com quanto nehuu de/pen/a2ya o mais pcio/o uinho do mudo, De tres 
milhas & mais carretam a augua nece//a2ya pa /eus hu/os de//e xxyo 
de nyllo. o qual /pago he de grande trabalho. & dob2a//e o afam 
polios montes & arreas gro//as TJ /om ant elles & o rryo.
Veendo nos e/tes & acendendon9 o a2do2 de os /egui2. aquelle 
muy 4>uado ba2om /ob2edicto a2chebyo po2 graga de humanydade n9 
trouxe a /ua cella. fegindo q /e que2ya daly pa2ti2. E a//y como 
que /e ia uay. comegounos a offe2ece2 a /ua cela. afi2mando q e//o 
mee/mo entendia de faze2 ajnda q nos aly non ueeram9.[46r] A qual
nos acendidos do de/eio de mo2a2 com elles. & creendo nos /em
3_67duuida as palau2as do ba2om de tam boa mente ' ab2agado o q n9 
a//y dizia, rrecebem^ a /ua cella, com todas Jua3 alffayas. E a//y 
po2 tal rrelligio//a rreconuejom como e/ta, pa2tio//e do loga2 pa 
bu/ca2 o q era nece//a2yo pa edificajom de hua cella E a poucos 
dias to2nou//e & com grande trabalho edificou outra cella. A qual 
outra uez a outr9 monjes q depots de nos uee2om com /emelhauel 
menti2a de ca2ydade com todo aquello q pteencia outo2gou. E elle 
nunca can/aua abca das ob2as da ca2ydade. E fez outra fcei2a cella 
e a qual mo2aua & aly ficou.
Gap. .xxxij.
PA2eceme digno pcepto cota2 outra ob2a de ca2ydade de//e mee/mo 
ba2om pella qual os mojes de/tas pa2tidas, no ta /oomente /eiam 
en//ynados p -Sigo2 de continecia. mas ajnda apndam de gua2da2 o 
de/eio da udadei2a amizade & amo2, E e/to p exenplo de huu /ancto 
ba2om. e/te nom nacendo de gee2a5om peqna fogio ao moe/tei2o 5 he 
longe daquelle ca/tello IJnto pode /ee2 quatro milhas & em ydade de 
mo§o rrenuciado o mundo & a afeijom dos pa2entes. onde a//y acabou 
os dias da /ua ydade. q nuca p todos .1. an9 nom ta /oomente ao 
loga2 onde naceo. nunca mais to2nou ne uyo. mas ajnda nunca uyo
Cancellation: crecendo.
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rroj't0 de molhe2 . nem a face de /ua mad2e nunca oolhou. veo ao t£3
q| morreo /eu pad2e, & leixou de diuida cem /old9. E/te /eendo fo2a
de todo e/te cuydado affy como aquelle 5 dos "bees do pad2e fica2a
e/tranho, entendendo q /ua mad2e era p/eguida daqlles a q e/tes
dinhei29 eram deuidos. E el q antes pello Sigo2 euangelico /eendo o
pad2e & a mad2e e /tado de bemandanja, no /e neb2aua ne conhocia /e
tijnha pad2e ou mad2e. no /queecendo a con/ij2ago da piedade. conhoceo
q tijnha mad2e. & atgou//e pa /ocorre2 a ap//ada= de tal gui/a q non
/oltou nehua cou/a do aptameto de /ua uida & ppo/lto em q [46vj] /taua, 
X(58onde du2ando dentro em o enjarrameto da clau/tra. come$ou a 
trabalha2 e tresdob2o. E a//y de dia & de nocte & com trabalho de 
/uas maaos ajuntou aqlla /oma em q /ua mad2e era ob2ygada. & a//y a 
/oltou da diuida. E de tal gui/a a lyurou da carrega daquella diuida 
q po2 aazo da ob2a da piedade. non mingou nehua cou/a do #igo2 de 
/eu ppo/ito, E affy o aptameto acu/tumado gua2dou q a ob2a da pyedade 
non negou aas entranhas mafnaaes. E aquell q pmei2amete po2 amo2 de 
ihtt xpo men^gou
Capitollo .xxxiij,
Ujndo das pa2tidas de ytalya frey /ymeon muyto no//o amigo. 
igno2ante de todo e todo da lyngua grega. mas huu dos uelhos que2endo
"| ZQ Correction: do2ando to du2ando.
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~ i69e elle ob2a2 ob2a de pyedade & ca2ydade a ffy como a pelig2y Jo 
collo2 de galla2doni, pgutoulhe po2l /taua oucioj’o na cella. dando a 
entende2 q polla oucioj'idade & po2 a mingua das coujas necej’ja2yas 
no podya longo tenpo du2a2 e ella, Seendo o uelho bto q nehuu non 
podia f  opo2ta2 as contra2yedades do he2mo. J'e non fo2 contento 
trabalha2 mantijmeto pa Jy meejmo. 0 qual rrejpondeo q no podia nem 
J'abya ob2a2 aqllas couj’as q os monjes aly obrauam. E q non Jabya fab 
outra couj'a Jeno Jcpue2. J’e podeJ’J'e acha2 alguu liu de latim no 
egipto q o trelada2ya de boa mente. Entom o uelh° q2endo conp2 ob2a 
de ca2ydade com elle Jo titollo de me2cado2ya & de aueenya J’egudo 
J’eu ppojito. diJ’J'e. « Ce2tamete de dS ueeo tal aazo como ej’te. Ja 
grandes tenpos ha q buj’caua quern me fc u ef f e  0 apoftollo em latim. 
po2 quato eu tenho huu j2maao. & de moyo foy bem enj'ynado em leteras 
latinas, Ao qual dej’eio muito J*cpue2 & manda2 algua couj’a das Janctas 
J'cptu2as, pq elle lea pa J’ua edificayom,» E a ffy frey Jymeom foy muy 
ledo po2 tal occajyom 5 achaua pa trabalha2 de J’uas maaos. E rrecebeo 
ej’te aazo a ffy gracioj’amente bem como f e  ueeJ’J’e de ds, E o uelho 
e ffo meej’mo muy ledo po2 acha2 aazo de [47r^ conp2 a ob2a da piedade. 
J’e collo2 de rreconpenJ’J’ayo de tTbalho. logo non tan J’oomete come you 
a amini/tra2 aa J’ua grande mingua & neceJ’J’idade. a f fy  como po2 
titollo de Joldada, Mas todallas alfayas & coujas 5 auya mej’f & 
ajnda os pu2gaminhos & outr9 J’to2ment9 q J’om copdoy2os pa huu Jcpuam
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todo bujcou "bem como q lhe pagaua a Joldada de todo o ano. E a ffy  
como couj'a muy ppada Becebeo a J cptu2a daquel liu. o qual de todo 
em todo era Jem -pueito a todos aqlles q mo2auo em aqllas pa2tldas. 
ca todos eram ygno2antes da lyngua latlna. Mas po2 ejto tan Joomete 
ppou aquella ob2a, po2 Jfhto po2 aazo conp2a a ob2a da piedade.
E o Jeu monje Jem cofujom ouue as coujas necejja2yas £a Jeu mantl^meto 
£ me2cee de Jeu trabalho. E elle polla libe2dade da Jua piedade 
conpjje ° debito dejja meejma. E £a au mads auondojo gualla2dom ao 
monje pelegno. non tan Joo menijtrou a necejjidade do oome2 & os 
Jto2met9 da ob2a. mas offe2eceolhe ocajjyom de co Juas maaos trabalha2,
Capl'fi*. .xxxiiij,
MAs po2 quanto no logua2 onde falauamos da continecia & do
rrlgo2 do jejuu. mejtu2am^ alguas obs da afeipom da ca2ydade. Ago2a
to2nando outra uez ao ppojito, a qjta ob2a junta2em^ hua ob2a de 
170huus mopos £ ydade. mas non £ JiJo. Seedo trazidos figos de 
ma2cote q he nas pa2tidas de lybla. os quaaes eram muy Jabo2oJos & 
muy to de marauilha2 a ffy como couja q nunca fo2a uijta em aquella 
trra. fô r offe2ecidos ao abbade joham mo2ado2 no dejto Jichi, q 
entom era deJpendedo2 & amlniJtrado2 dejja meejma e&ia. Guja 
dejpenjapom lhe foy feita nos dias do abbade panufio. Ejte logo a
170
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grande p//a mandou £ dous maceb9 e/tes figos a huu uelho uyuente n9
ini/eg2edos do de/to & era grauemete enfe2mo. & era longe da egreia 
xviij0 milhas. Os quaaes macebos tornado aqlla fruyta uljnham £a a 
cella do uelho. o qual camjnho era ligei2o de /abe2 a mujtos dos 
uelhos. E arreuatadamete leixou/e [^7v] cay2 neuoa muy /pe//a & 
/cu2a. em tal gui/a q £de2om o caminho, E andando a//y de dia & de 
noute de/encaminhados polla a/pe2eza da motanha, nunca pode2om acha2 
a cella do enfe2mo. E a//y co trabalho do caminho & fame & /ede 
ga/tados poendo os giolhos em trra no officio da o2a5om expira2om.
Os quaaes depois £ longos dias fo2om bu/cados. /igujdo as /uas 
peeguadas as quaaes fica2ora na a2ea q he mujta naqlla trra. & ficam 
as peeguadas em ella bem como /ob2e neue. /e no fo2 uento q as moua
“J ftp
& as cubra. E a//y fo2om achados mo^t9. & ps figos fo2om achad9 
todos em /aluo, no minguado nehuu delles, em q pa2ece q elles mais 
/colhe2om mo2re2 q a lealdade pde2. E mais /colhe2o pde2 a ujda 
tepo2al q o mandado do uelho qb2anta2.
Capitollo ,xxxv°,
Ajnda conta2em^ huu mandado /audauel do /ancto abbade maca2yo 
co cuja /entenja o libello da continecia dos jejuus feia cocludido
Correction: de to da,
»
Alteration: as to a//y.
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& acabado. onde diz e//e mee/mo. «Fe2teece ao moje a f fy  da2 
aficameto ao jejuu § ajnda q cuyda q ha de mo2a2 no co2po cem ann9. 
de tal modo ha de rrefrea2 os /e9 moujmet9 & e/queece2//e das 
eju2ias & engeita2 as -tllj'tezas & as doo2es. & men9i>fa2 as pf/as bem 
como f e  ouueffe- de morre2 cada dia. 0 monje /enp deue de fe e2 muy 
di/creto em /eus feit9, & Jenp anda2 com ygual cotinencia. J'e non 
fo2 po2 oca/yom da fraqza do co2po. Ne J'e deue de leixa2 cay2 & 
eJ'barronda2 das cou/as altas aas barrocas mo2taaes & bayxas E em 
ej'to demo/i'” a grandeza do /eu co2ago. q poffa. men^>ja2 non tan 
/oomete a -p/pe2Ida<ie de/te mudo p/ente. mas ajnda q das cou/as 
t/tes & cotray2as non /eia qb2antado. E e/tas cou/as men^pgallas 
como nehuas teedo continuadamte a ui/ta da /ua alma cada dia aly 
ententa. onde cree cada dya & todos os momet^ q ha de uij2 & achega2.
Acaba//e o qnto liu do /pH da ga2gantuyce, E comeja//e o /exto 
do /pu do fo2nyzio [48r]
173 MS. 212: 42v .
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fCapitollo .Pmeiro.
SEGUNDO A D OCT RINA QUE N9 DEROM OS PADRES, a batalha contra o 
/pH do fo2nyzio antre todas he mais fo2te & du2a longo tepo & poucos 
a uence2om pu2amente. Grande he a bathalha a quail do comedo da 
jeerajom dos homes da /ua polJdade. q he quando come 5a a nace2 as 
ba2bas no ce//a de pelleja2 ne nunca he /otSpojada, J’e todollos outr9 
uycios pmeiramete no fo2e acabados. E po2 quanto ella uem a2mada ao 
canpo com dous uicios juntamete. J. com a jnfi2midade da ca2ne & da 
alma. E a//y ue co ej'tes de conpanhya afo2tellezada. A//y /e huu & 
o outro non pelleja2em de copanhia cotra ella nunca /a uencida ne 
/ob2epojada. Ne auonda o /00 jejuu £a guanha2 & po//uy2 a £ffeita 
pu2eza da ca/tidade, /e no uee2 deante contra ej’te. cujo Jpu p/euante 
cot'jom & 02*0111 de J’ptt. E depois Ugom e/pecial continuada da 
cotenprajom das J’anctas /cptu2as. E ajnda conp*2 ob2a de maaos. a 
qual rreuogue as uagajooes do co2a5om mouedijo. E antre todas as 
coujas J’eia fundada udadei2a humildade de co2asom. /em a qual nuca 
de todo /e pode all do peccado a uyto2ya.
147
Capitollo . Ij°.
A Cont'gom dejte uicio & peccado, pncipalmete nace da pfeigom 
do co2a5ora. dizendo q o Jenho2 ajigna q a pegonha dejta jnfi2midade 
Jaae do co2agom dizendo. «Do co2ago Jaae as maas cuydagooes. 
omecidios, adulte2yos. fo2nizios, fu2tos, falJJos tej'temunhos & 
outS coujas a ejtas Jemelhates.» Aquello pmei2o he de alynpa2 donde 
J'e conhoce q inana a mo2te & a uida Jegudo diz Jallamo, « Cora todo 
Jtudo gua2da o teu co2ago. daq Jom os Jaymentos da uida,» A ca2ne 
ao Jeu aluid2o & ao Jeu enpio obedeece & Jue. E po2 tanto com grande 
Jtudo a tenpanga he de Jegui^ [48v]]. J. o jejuu. em tal q a ca2ne 
rrechiada & fa2ta p auondanga de uiandas. non comece 9tradize2 aos 
pcept9 rrazoados da alma, ajjy mal acujtumada deftibe o Jeu rregedo2 
& goiinado2. Hayo2mente Je pojmos a Joma do cajtigo na Joo ca2ne, & 
a alma nom fo2 tabem como ° co2p° cajtigada do jejuu dos outr9
peccados, ne fo2 ocupada p pejamento dos Jtudos JpHaaes, Nunca a
n 174 175aquel altijjirao pynaculo da pu2eza podem9 J°bij2 , pellejando
aquello q he e nos pncipal a pu2eza do co2po. Conuem a2go ace2ca
da Jetenga do S0^ alinpa2 praei2amete aquello q dentro he no calez & 
176na Jcudella. pa Jee2 lynpo aquello q he de fo2a.
Alteration: uij2 to Jobij2.
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Os outr9 peccados co hu/o dos homes J'e Jooe a alinpa2. & ajnda
co o J1 corregameto da queeda. aJ'J’y como yra. iij’teza, Jnfi2midade de
jnpaciencia. E mais ajnda J'e curam co o penJ'J’amento & cuydado do
co2a5om. & co conthinuada cotijajom & exenplo dos mojes. J’om mujtas
ueguadas cur ado s. Po2q quando J’e moue & J’om magnifej’tos ameude &
cada dia Jom rrephendidos E aJ’J’y ligei2amete & aj’inha J’om cu2ados.
Mas ej'ta jnfi2midade ha mej’t aflipom do co2po & cont'jom do co2agora
& uida J'ollita2ya & arredameto de coniiJ’J’aqom. pa J’e qta2 todo a
queentu2a da J’ua feh2e mortal. & uijn2 ao J’tado da pfeita J'aude.
aJ’J’y como muytas veguadas ao enfe2mo he p2oueitoJ'o § as uiandas
epeeciuees tan J'oomete no as ueja o olho. ca pode2ya de tal uij’ta
nace2 dejeio de uianda mo2tal. AJ’J’y muy mujto a-pueita Jpecialmente
pa denyba2 ej'ta enfi2midade o loga2 folgado & J'olita2yo po2 tal §
177a uontade em nehua guija mouyda p dejuay2adas ymagees & fegu2as , 
uenha a mais pura uij’ta de contenplajom. Entom mais ligeiramete 
poJJ’a afiinca2 toda a flaiz da pej’tellencial cobijja,
Capitollo ,iij°.
NOn deue nehu demaniga2 po^ ejto q dicto he, q nas cong2ega500es 
no poJ’J'am fe e2 achados alguus continentes, E cofeJJamos q ej’ta X© 
pode faze2 muy ligeirameite. Mas outra couj’a he de fe e 2 continete.
1771’ Last letter of word unclear.
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J1. enk£[49r ] p a t i r . . & oulra J'ee2 caj'to, E £a o decla2a2 digo q 
caj’to he aquel q fjpajja ao dej’e jo da integ2ydade ou de corrupjom q 
he dicta agno . a qual ui2tude he dada mayo2mente a aquelles q 
du2a e ugindade do co2po & da lama. aJ’J’y como huu & ooutro. Joham 
no tej’tameto mouo. & no uelh0, fo2  ̂ elyas Je2emyas danyel, Em o qual 
graao nom Jem -Razom J’om de conta2 aquelles q depois da ex£ieneia da 
cottupgom £ longo trabalho & lnduj't2ya ueerom aa yntlgrldade da alma 
& do co2po. E os aguylhooes da ca2ne no J’entem £ inpugnago de to2pe 
cobijga, mas tarn J'oomete £ mouyment9 natu2al. 0 51 J'tado dizemos q 
he muy graue daue2 & conphende2 ant as conpanhias dos homes, huu & 
ooutro quanto J'eja jnpoj’iuel cada huu demande non a n o ffa Jentenja. 
mas J'cold2ynhe o exame da J’ua cojciencia, E ajnda no duuydam? q
1 Qrt
J’ejam muyt9 9tinetes. os quaaes rrefream & apagam a jnpugnago 
da ca2ne. a ?£L1 rraramete ou de cada dia Jopo2tam. ou po2 temo2 do 
jnfe2mo. ou po2 dejejo do fteyno dos ceeos. Os quaaes os uelhos 
-pnuncia aJ’J’y como non J’om de todo derrlbados dos encendimet9 dos 
peccados. a ffy  meejmo no pode J'ee2 q aas uezes no J’eiam fe21da°s & 
chagados. NeceJ'J'a2ya couj’a he a aquel q entra em canpo q como q2 q 
ueenja ameude o adujairo q aas uezes f e  la tocado & to2uado.
178 —Scribal confusion in attempting to transliterate Gk. cyXfirf.XT}
should read: enkSatK*. ^ / *probably




FOlla qual con/a J’e teemos no co2ago de ueece2 ligeiramete & 
liegitmamte ej'ta J'pecial batalha aalem de J’uas fo2sas co o apllo & 
/oBpoja2 ej'te muy gujo J’pH, ej'ta entengom auemos dau. de no cofia2 
em noJ'J’as fo2jas. Acaba2 e/ta cou/a a jndu/t'a humanal no pode. Mas 
co a ajuda de ds n9 auemos de ai^ua2 & apa2elha2. Tanto tpo he 
nece//a2yo q a alma /eja conbatida de/te peccado ataa q conhoga q 
comete bathalha aalem das /uas fo2gas E q nem £  trabalho ou /tudo 
-ppo pode aue2 ulto2ia /e pella ajuda do S0^ non fo2 defe/a & 
afo2tellezada
Capitollo ,v°,
E Como a//y /eia q em todo a.pueita2a das utudes & em o 
uencimeto dos peccad9. [49v] a uito2ya /eia pella graga de ds Em
aque/te /ingulla2 beneficio de ds. E/pecial dom /e demo/tra mais
o 132magnife/tamete a /ua graga /eg pa2ece na explmental pu2guagom
de/te peccado. E /egundo a doutna dos pad2es demo/tra. Ca he bem
como /ay2 da ca2ne & mo2a2 na ca2ne. E aalem da naturaleza he /ee2
cado da fraqza da ca2ne & non /enti2 os aguylooes da ca2ne, E po2
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tanto jnpo//iuel cou/a he o home co J'uas penas uoa2 a ta alto 
pmyo celle/t^al. Nom ha hy ui2tude que tam -ppamete faga os homes 
ca2naaes /ee2 p conu/agom angios /puaaes. como a graga & mecimento 
da 03/11131©. Polla qual uiuenco aquy na trra. ia teem /enho2io no 
ceeo. /egundo 11a o apllo. o qual he .pmetido lepois la corrupgom 
la ca2ne. aq a po//uue la uiuenlo na f¥qza da ca2ne,
Gapitollo .vj.
OVue q diz o apllo. «Todo aquel 5 contede em canpo faz 
at/tinencia de todallas cou/as,» E ago£T inq2amos de quaaes. « todas 
cou/as»dlz pa aum9 doct’na da batalha /pual p rre/pecto da ca2nal. 
Aquelles q em e/tes canpos ui/iuijs /tudam legitlmamete pelleja2. 
non tern licenga de hu/a2 de todallas uyanlas q lhe o apetlto rreq212.
1 QhMas ta /olamente daqllas q a a2te dos canpos /tabelleceo. E no 
/oo lhe he nece//a2yo faze2 at/tlnencla da beuedlce & dos manja2es 
defe/os, mas fetamete ajnda fazem au/tinecia da pguyga & da 
oucio/idale. de tal gui/a q ham cada dia en/ayametos & ekcicios com 
grandes aui/ametos. po2q a utude da /ua fo2ga po//a crece2. E a//y 
p e/te modo couem q ti2em de //y & f e ia /tranhos aos cuydados & aa 
itfteza. & negocios /a^aaes. nem ® elles nom mo2e de/eio ne ob2a de 




iflit MS. 212: 44t .
J^ado tan J*oomete do Jenho^ do canpo o roantijmeto & co2oa de 
glia & louuo2 de uito2ya. E tanto fe gua2da [jjOr] po2 Jee2em llus & 
linpos de polluqom de ajuntameto quando ,fe fazera pjtes £a os 
rretos £a tan Joo no ,£em noc^e £ Jonho rrejoluidos & J’ca2necidos 
& non mingue Jua fô ja. toma paj*tas de chunbo & poenas n9 lonbos. 
po2 tal q o a£tameto da f2yeldade do chunbo rretenha aquells hurao2es 
jujos q de/cende dos menb29 da jeerajom entendendo elles ce2tamete 
q î lam uencldos, no dej’fallecendo a Jua fo2ja. ne pode2yam fegui2 o 
canpo q entendiam. mayo2mente /e a enguano/a ymajem do /ortho 
JoltaJ'J’e ou conrropeJ’J'e a pu2a f!2meza da caj’tldade.
Capitollo ,vij°,
POis q aJ'J’y he, fe entendem9 a a2te & dout'na do canpo mudanal, 
£ cujo exeplo o bemauentu2ado apllo n9 qs enJ*J’ina2. E quanta 
deligencia de gua2da Jeia e el quanta ju/tija. £ aq podem9 cocludi2 
q n9 coue de faze2 & con Ifrita delligecia de gua2da^* auem9. a 
udadei2a linpeza da ca/tidade do co2po & da alma. Aos tfes he 
neceffa2yo go/ta2 cada dia as Jancti/Jimas ca2nes do co2deiro, as 
quaaes nehuu £ujo no deue de tanje2 Jegundo a ley antigua. po2que 
no leuytico he madado «Todo llnpo come2a as ca2nes.» & toda alma q 
corae2 das ca2nes do Jacficio Jaudauel. o qual he do /enho2. na qual
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alma he achada imudlcia pece2a dante o S°2. Grande he o doro da 
ca/tidade. /em o qual aquelles q era /oo te/tamento uelho no /e 
podyam chegua2 aos figu2atiuos /acficios, nen aquelles q de/eiam a 
co2oa corruptiuel de/te mudo. no podem /ee2 co2oados.
E pois q affy he co toda graga as treeuas do no//o co2agom deue
186/ee2 tirada3. Aquello q allies de/eiam a /egiu2 na linpeza do 
co2po. e//o mee/mo deuem9 de po//oy2 n9 alma2yos da no//a co/ciencia, 
Na qual o Senho2 corno examjnado2 do canpo fee a/entado & juiz aluid2o. 
& e/gua2da & e/pa cada dia a peleja do no//o canpo & rreto, Em tal 
q aqllo q auorrecem9 de praga, non con/entam9 p neycio pen//ameto 
mo2a2 aa de detro. ne /ejam9 egujentados [50v] p gugidâ -e e/condida. 
As tjees cou/as ajnda q po//am fogi2 ’1'87 aa noticia dos homes, enpo 
aa /ciencia dos /anct9 angios & de//e todo pode2o//o da. ao qual 
/egredos nehuus non podem fogi2. & em modo nemhuu non /e podem 
/conde2.
Da qual linpeza e/te he euydante juizo & conpda -puago, /e 
jazendo nos folgados no /ono non n9 afaaga nehua ymajem nem pode em 
nos qmoca2 mouymetos nehu9 de cobijga, E como q2 q tal mouymeto non 
he contado po2 pfeita culpa, enpo he /ignal q a alma ajnda non ha 
/tado de pfeigom, Nem manyfe/tamente o peccado he ia gua/tado & 
cozido. pois p taaes ymajees engano/as fe fegue tal /ca2necimeto.
■̂88 Cancellation: elles.
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A qualidade dos peXXamet9 q negligentemete fe  gua2dam de dya, 
na folguanja da nocte fe demo/tra. Po2ede quando acontece2 algu tal 
Xca2nho. non he de julg' po2 culpa do Xono. mas po^ culpa de 
negligecia pcedete. & he decla2ajo da enfi2midade q jaz dentro 
Xcondida. & a rrefeigom do Xono a trouue aa face do coiro. a2guindo 
& demo/trando as f61(268. as i£es £ fpago de todo o dia nos fa2tos 
apanham9 co penXfametos enpeeciuees. Po2q as jnfi2midad.es dos co2pos 
no Je apanha a aquel tpo e que demo/tram, mas Jom gaanhadas p
negligencia do tpS paJXado. no qual o come2 idiXbto ajuntou humo2es 
epeeciuees & mo2taaes.
E po2 tanto o cado2 & fazedo2 ds conhocendo a emenda & correy go 
da Xua batu2a ante todas as couXas acarretou a meezinha onde uyo as 
cau/as da enfi2midade pncipalmete mana2 & nace2 dizedo. «Todo aquel 
q uy2 algua molhe2 pa a cobij9a2. ia pecou com ella e /eu co2a5om.» 
E non tanto a2guue os olhos deXoneXtos. como o Xetido de dentro. o 
qual mal huXa do oficio delies pa uee2, Ce2tamete fe2ydo & chagado 
he o co2a90 de da2do de lixu2ya, o qual oolha pa cobijja2. o
-i QO
benefficio da uiXta outo2guado pello S°2. rret°2nando a officios 
de maas ob2as. E em XXy meeXmo po^ ocaXyom de oolha2 Xconde e XXy a 
jnfi2midade da cobijja maa. E po2ende a eXte he poXto [51^1 mandado 
de Xaude, po2 cujo meio & culpa a maa jnfi2midade -pcede. Nom fe  diz 
« gua2da com todo Xtudo os teus olhos » os quaaes btamete couinha de
Cancellation: ao.
gua2da2je, delies -pcede pncipalmete o de/eio da cobijja. Os olhos 
nom fazem outra couj'a, /eno o officio /inplez da ui/ta. mas diz 
« com todo J'tudo guaSda o teu co2a90.» A aquel pncipalmete he poJ*ta 
a meezinha, o J£L1 pode mal hu/a2 do offici0 de huu & do outro olho.
Cap, ,viij°.
AQueX ta e2go Xa a pmei2a noJ'J’a pu2gago & gua2da. quando aa
noXfa mente & alma fe  f corregtf" algua /otil rre^Xentagom de fexu 
189femynjno £ a2te do jnmijgo, ou memo2ia da mad2e ou das j2maas. 
ou de pa2entas . ou ajnda de/tas mollies. logo afieuatadamete n9 
ijguem9 de as lafa2 fo2a dos noXX9 tm9. Po^que /e muyto mo2a2e e nos 
£ ocajyom de uiXta de aquel /exu 0 rrenenb2ado2 do mal, Xotilmente 
n9 to2ne aa conXfijragom deXXas £/Xoas & derxybe a noXXa uoontade 
enktando e ella enpeeciuees peXfament9. polla quail couXa cada dia 
auemos de fe e2 neb2ados daquel pcepto, « com todo Xtudo gua2da o 
teu co2a50,» E Xegundo o pncipal. mandado delegentemete auem9 de 
gua^da2 a cabe$a da Xpente pejoeta, f .  os come50s dos maaos 
penXXament9. polios quaaes 0 maao Xpu bem como arraXtrandoXX© entra 
em noXXas almas, ne leixem9 £ negligecia entra^ a outra pa2te do 
co2po, f, 0 conXentimeto da deleytagom, a qual Xem duuida Xe entra
189 MS. 212: Ufr,
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dentro. catiua2a a alma com mo2dimeto pegoeto. E quando f f e  
leuanta2em os peccado2es da trra, /. os Jentid9 ca2naaes. couem q 
logo na manhaa do Jeii nacimeto os afoguem9. E a f fy  peqtinhos 
qb2antem9 os filhos da vybo2a aa ped2a. os quaaes J'e non fo2em 
queb2antados em quanto font tenrr9zinh9. depois q fo2em cados & 
fectos mais ualentes aleuanta2j'j'eam 9&“ nos. ou htamete nom os 
pode2em9 uence2 J’e gram trabalho. Quando o noJ’J'o fo2te co2agom be 
a2mado. gua2da bem o JJeu paago. gua2dando os mouimet9 do Jen co2ago 
com temo2 de ds C51v] entom J*ta2a em paz toda Jua fazenda. J\ todos 
os meciment9 do /eu trabalho & as u!2tudes § £ longo tpS fo2o 
guaanhadas "^l J'e outro mais fo2te uee2 & o uence2. J*. o dyaboo 
rrouba2a o 9Jentimeto dos penJ’J’amentos & as Juas a2mas. f .  a 
memo2ia das J'cptu2as & o temo2 de ds & os J'eus rroubos & Jbulhos 
rrepa2ti2a. f .  os riiecimt9 £ contrai2os trabalhos de peccados J'pa2gendo.
Cap. ,ix,
E trej’paj'j’o todallas coujas q dita3 Jom em as J'anctas J'cptu2as 
dej’ta utude . ne he meu ppoj'ito rretee2 aq o louuo2 da caj'tidade, 
mas da qualidade della ou como J’e deue gua2da2. ou qual he a Jua fim





di2ey algua couj’a Jegundo a dout'na dos uelhos. & foo dI2ey hua
auto2idade do apoj’tollo Jam paulo. era a qual a ppoe a todallas
utudes. f  cpuendo aos de thejolonyca a Jua noBza dlzedo aj’jy,
«A uoontade de ds he, a uoJ’J’a Janctifficafom.» E po2q nom
ficaJ’J’e Jcu2o q era o 5 chamaua JcTficaso. J’e juJ’tija J’e ca2ydade
J’e ^9^ a humildade ou paclencia, e todas aquej’tas utudes J’e guaanha
J'anct^ficajo. Mas a que .ppamente chamou Janctificajo declaroo
eadedo. «ElJ'ta he a uoontade de ds a uoJ’J’a J’cTficajom q fajades
196atj'tinencia do fo2nyzio. & J’J’aiba cada huu poJ'J’oy2 o J’e11 uaajo 
em honrxa & Jantificaqom. no en paixom de dej’ejo aj^i corao gentes q 
no conhocem ds.» Vee com q louuo2es a encomeda. «Honrra de uaJ’o» 
chama a Janctificajo do noJ’J’o co2po. E2go pello 9iro. aquel q em 
paixom de dej’eio ulue, tal como ej’te J'ta en dej’honrra & era ceguydade 
& to2naJJe J’trangeiro aa J’antidlcajo. Ena tceira clauj’ula q diz 
pouco aale. outra uez -pnucia a Janctidade dizendo. « no n9 charaou 
em qugidade. mas e Janctidade. E2go aquel q ej’to men^pja. no men^pja 
home mas ds. o qual deu o J'eu J'ES Jpti em nos.» A outo2idade inmoull 
ajuntou. ao J’eu mandado dizendo. « Aquel (J ej'tas couj’as men^pga q 
eu dij’J'e da J’anctificagom. no men9psa home [j52rj. J*. my § ej’to digo. 
mas men9p$a ds q falla em my. o qual fez mo2ada ao J'eu Ĵ T5 J'ptt do 
noJ’J’o co2asom.» Vee ago2a J’inpzes & pu2as palauras. com quantas
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honrras & louuo2es a exalga. P12meiramete dando a J'CTficagom a ej’ta
utude. depois dando a entende2 q o uajo do noJ’J’o co2po £ ej'ta he liu
197da gugidade. E fceiro q enjeitada a confuJ'J’om & a ugonha o noJ’J'o
uaj’o fica e honrra & Janctificago. E em fim demoj’tra qual he o 
198gualla2d°m da beaueturanga dizedo, q £ ej'ta o mo2ado2 do noffo  
co2agom f a  o J’pu Jancto,
Gapitollo ,x.
GOmo q2 q a ho2dem do liu uaa £a a fim. en.£o ajnda q2o poe2 
outro te/temunho do apllo Jemelhauel ao JobSdicto. J’fcpuendo elle 
aos judeus diz. «Seguide paz & pom todallas coujas auede Janctificago. 
fern a ̂ 1 nehuu no uee a ds.» Aq ajjygna de todo em todo q Jem 
J'anctificagom. aa qual fooe chama2 ugijndade ou pu2eza de co2agom. 
nehuu no pode uee2 ds. E ajnda eade em ej’/e meejmo entendimento 
decla2ando. « nehuu fo^nigado2 ou de ds alongado aJ’J’y como ej'au.»
E po2 ej’ta couj'a quanto o pmio da caj’tidade he mais celej'tial 
& mais alto tanto he de mayo2es celladas denmijgos cobatido. E po2 
tanto com mayo2 penJ’J’amento auem^ de acarreta2. non tan Joomente a 
continencia do co2ago. mas ajnda a cont'gom do co2agom he ajunta2 
com o2agooes cotinuadas & gimigos. de tal gulj'a ̂  0 ffo2no da noJ'J’a
197 Alteration: confiJ’J’om to confuJ’J’om,
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ca2ne. o JJl o rrey de babylonya no ceffa. "^9 de acen(ie2 co fogos de 
teptagooes ejcondidas amoej’tagooes ca2naaes. dejcendedo e n o ff9 
co2agooes o o2ualho do JpTl J’ancto Jeia apagado,
■ Capitollo ,xj. 2®®
SEgundo dizem os mais uelhos ej’ta non f e pode conphede2 J’e os 
liceces da humildade pmei2amete no fo2era n9 co2agooes fundados. E 
e f fo meejmo detmina q non pode uxj2 aa fonte da udadei2a J'ciencia 
ataa q nas cama2as da noJ’J’a alma a rraiz [52vH dej’ta fo2 plantada, 
EpoJ’iuel couj’a he a jnte2guidade fe e2 achada J’em graga de J’ciencia. 
mas jnpoJ’J’iuel couj’a he a J’ciencia X^Ual J’ee2 poJ'J'uyda J'em caj’tidade 
de etguydade, po2q deJuay2ados J’em os dooes, & non J’e da a todos 
hua graga do J’pU J’co. Mas aquella rrecebe cada huu aa qual J’e faz 
pj’tes 201 & digno con Jua induj’lia & 2®2 J’tudo. E como qZ 5 em 
todoll9 Jc^ creemos q foy a utude da jntguidade pfeita. enpo o dom 
da J’ciencia mais auondojamente, po2q aqjta fezJ’J’e mais auto & pj’tes 
jd J’eu J’tudo & indu/ta.
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Capltollo .xij°.
Dygamos aquella Jentenja ago2a muy J’treyta de Ja bajlllio bpB 
de ce/aSea, «& molK nom conhoceo & uge no f oo.» En tanto entendeo 
cj a jnfguidade da ca2ne no era tan Joomete na atj'tinecia da molK. 
mas na jntreguidade do co2a50. a qual gua2da pa /ep a Janctificayo
do co2po incorrupto ou po2 amo2 de ds ou po2 amo2 de ca/tidale.
Capi-? .xiij0.
Ej'te e2go he o fim da jntreguidade & -puajom magnifej'ta. J’e 
folguando nos nom n9 comefem nehuas cuydajooes de deleitajom. ou 
po2 neceJ’J’idade de natu2eza non o Jabendo nos. nom J'eiam enuyadas 
manajooes jujas de polujo. As quaaes aJ’J'y como he Job2e natu2a 
podellas pa J’enp aJ'J'y rreuoca2 de todo q non uenham J’eno com 
neceJ'J’idade da natu2aleza & muy rraramente. ej’to he de muy Alta 
ui2tude. a qual neceJ’J’idade J’ooe a trage2 o monje de dous em dous 
mej’es, A qual couj'a he dicta Jegundo noJ’J’a expiencia. & nom J’egundo 
a J’entenca dos mais uelhos. poll9 quaaes as tregoas do tenpo J’om 
julgadas como Bues. Nem ajnda J’e q^m9 expoe2 o q delles entendem9 e
ej’ta utude. puentu2a q aquelles q com pguija dej’tudo ou po2
negligencia Jua ej’ta puridade non 5$tica2om. creerom q dizem9 couj’as 
q nom J^ pa cree2 ou inpoj’iuijs.
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0 i£l J’tado aj'jy o pode2em9 tee2 pa todo Jenp. & nunca n9 
Job2epoja2a o tenpo Job2edicto. J’e Jenp coJ’ijra2m9 ds feeZ de dia & 
de nocte Jgua2dado2 & Jcold2inhado2 de todas noJ’J’as [53r] ob2as & 
mais de todas noJ’J’as cuydagooes & q el he Jabedo2 dellas. E J'e 
cree2m9 q de todallas couj’as q J’e rreuoluem em noJ'J’°s co2agooes. 
aj’jy como pollas noJ’J’as ob2as auem9 de da2 a el rrazom & conta,
Capi"? .xiiij.
Ata aquy n9 triguem9 e2go de uij2 & tanto tenpo pellejem9 
os encedimet9 da ca2ne. ataa q ej’ta condiyom da ca2ne conpra a 
neceJ’J’idade da natu2eza. & non Jpte deleitayom dapanhado J’oBpojamento 
& J’eu! punjimeto nehuu. enpuxando as couj’as jnpeeciues. no ejpte 
batalha aa caj’tidade. E a uoontade q do2mydo he Jca2necida p rrazom 
de ymagees. conhoya q ajnda nom ueo aa cozida & enteira pfeigom da 
caj’tidade.
Capitollo ,xv.
FOis q aj’jy he e tal q ej’tes J’ca2nhos no n9 cometam J’condidamete 
do2myndo. n9 he Jenp de tee2 ygual & tenpado jejuu. Todo aquel q 
paJ’J’a a medida da auj’tinencia. neceJ’Ja2yo he q Job2epoje. E o modo
203 Erasure and alteration: noJ’J'[a3s to noJ’J’os,
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da pouquydade na qual de/ygualdade elle he detheudo, /era duuida el 
/a rreuogado da planeza do /tado da /egu2ydade hua ora gua/tado po^ 
grande uacuydade, outra ora /a la2go po2 manja2 mais auondo/o. Ca 
na mudajom do no//o come2, nece//a2yo he a qualidade da no//a pu2eza 
See2 mudada, E depots de/to he de ajunta2 cada dia humildade & 
paciencia de co2asom. & atento aui/amento 9tra a jra & as outras 
paixooes. onde /ee a pejonha da /anha nece//a2yo he q tre/pa//e o 
fogo da deleytajom, Antre todallas cou/as he conpdoy2o /pto & 
uigiante cuydado da noyte. Po2q a//y como a pu2eza & a gua2da do 
dia, apa2elha a ca/tidade noteu2na. a//y o uigia2 notu2no da o2a5om 
& aa /ua gua2da & fo2telleza & /tado fi2mi//imo.
Capitollo .xvj.
OVue q diz o apllo. «Todo aquel q em canpo pelleja. de todallas 
cou/as /e contem,» [53v3 Jnclina2m9. «de quaaes» « todas.» pa 
pode2ra9 rrecebe2 efflnanga. da pelleja /pual, p contenplajora da 
ca2nal. Ce2tamente aquelles que nee/ta pelleja ui/iuel /tuda hem 
pelleja2. u/a2 de todas uiandas. as quaaes o de/ejo da ca2ne demanda, 
no teem auto2idade. mas /oo daquellas q a en/inanja de taaes pellejas 
/tabelleceo. E non /ollamente das uyandas defe/as. mas de beuedice
20*5 This second translation of capitollo vi also occurs as a 
postscript at the end of both MSS. It does not occur in MS. 212, 
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& todo jnchimeto. neceJ'J'a2yaraete J'e deue de contee2. E ajnda de toda 
pguiga & oucioj'idade & deleixamento, po2 tal q £ contlnuado ekcicio 
& aficado penJ’J’araento J’ua utude poJ’J’a J'ee2 afccentada, E aj’jy de todo 
cuydado de iij'teza dos negocios dej’te mundo & ajnda da ob2a do 
caj’amento J’e couem a faze2 J’tranho, 5 a-fo2a o trabalho da J'ua 
enj’inaga al non queira Jabe2. Nem em algua cura dej’te mudo J’e quei2a 
enba2gua2. daqlle tan J'oomete q he S0^ do canpo, Jpando gualla2da 
pa mantijmeto de J’ua uida, E q digna co2oa de glia & de louuo2 
guaagara p J’eus iileciment9 & ajnda em tatos linpos de todo engujameto 
de luxu2ya J’e gua2dam. q quando J’e correje2 pa a pelleja. po2 tal q 
p J’onhos eganoj’os da noyte as i*uas fo2gas non mingue de mujto tp3 
guanhadas. laminas de chunbo poe Job2e J’eus lonb9, po2 tal q a 
frialdade do metal chegada aos menb29 da jeeragom. polios humo2es 
poj/a rretee2. E entendo Jem duuida q /am uencldos & no poderom com 
toda fo2ga de J’uas ui2tudes bem acaba2 o ppoj’ito da J’ua pelleja. J’e 
p maa & enganoj'a jmaje de luxu2ya fo2 conrropida a fl2mldooe de J’ua 
.puij’ta linpeza.




A TERCEIRA BATALHA QUE NOS AUEMOS HE FILARGIA aa qual nos podem9 
chalT amo2 de dinhei2o. A qual batalha he pereĝ -na & fo2a da
nojja natu2eza. ne toma come50 9*fcr* o monje Jenom do Jencaminhameto 
da to2pe & corrupta uoontade. E aas uezes do come50 da rrenuciajo 
non tomada pfeitamente, E do amo2 de ds fundado fi2memete. Todollos 
pncipios & comeqos dos outr9 peccados J’oin ektados na naturaleza 
humanal & ham em nos bem como pncipios ingenit9 & f o int'r\pec9 aa 
ca2ne & Jom da ydade da nacenca. & uee ante da dij1 ere50m do mal & 
do bem. E como q2 q pmei2amente tome o home, epo em longo tenpo Jom 
uencidos.
Capitollo .ij°,
ESta jnfi2midade q Job2eue a alma affy como acidente de fo2a & 
pojtumeiro ajjy como mais ligeiramente J’e pode cauyda2 & fo2a lanja^. 
ajjy 2t̂  el dejcaadamente rrecebydo hua uez no co2a£om. he mais 
mortal & enpeeciuel q todollos outr9 & com mayo2 defeculdade he lanjado.
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Ve2bi §cia. Os J*inpzes mouyment9 da ca2ne. os quaaes non 
J'oomente ueem9 n9 mog9 n9 quaaes a jnocecia £cede a dej’hgom do bem 
& do mal. mas ajnda n9 pa2uoos q ajnda toma leite. Os $ees como <J2 
q em //i meejmos non a jam mouimet9 de luxu2ya. enpo elles demoj'tram 
p natural Jptameto elles em f f y  auem mouyment9 da ca2ne. E puetura 
non ueem9 ia n9 pa2u9 os cruees aguylhooes da jra Jay2, E ante q 
conhoga a utude da paciencia os ueem9 aqueixa2 das jnju2yas & fe n t12 
os nojos q lhes faze em jogo. E como q2 q dej'fallegam as fo2gas, 
enpo a uoontade da uinganga nom dej’fallece aguylhadoos a /anha & a 
y2a. Nom digo q chame a natu2eza e condi50m de culpa, mas pa afi2ma2 
q ej’tes mouimetos q -pcedem de nos belles j*om gxtados 4) noffo 
4>ueito. outr9 po2 peccado de negligecia ou po^ aluid2o da maa 
uoontade Jom rrecebidos das pa2tes de fo2a, Po2q ce2to he § ej'tes 
moujmet9 Job2edict9 ca2naaes. Jom 4>ueito/9 pa fieparago da jeerago 
& pa Jpta^ [54y] o ajuntamento da pagago ^ he jeera2 pa multiplica2. 
& -pueitojamente Jom enktados ao noffo co2po p Jabedo2ya do cado2 & 
nom p acomete2 & acaba2 as maldades dos Jtrupos & dos adulte2yos os 
quaaes Jom codenados pella auto2idade da ley, E os aguilhooes da yra 
non entendem9 § n9 Jom Jaudauees quando n9 ajanhamos 9^T noffos  
erro2es & peccados, entendendo q mayo2mente n9 deujam9 occupa2 e 
utudes & em J'tudos J'pHaaes, ofe2ecendo amo2 & ca2ydade a ds & 
paciencia a noff9 j2maaos. E quanto ajnda J’eia o -pueito da î fteza
Cancellation: ofe2encendo.
bem o JVbem9. a qual antre os peccados he contada, quando e dejeio 
9t!Tro he mudada. Ella he Jegundo o temo2 de ds muy neceJ'J'a2ya. & 
J’egundo o J'eg he mo2tal, E aj’jy o enJ'J’yna o apllo dizendo, «Aquella 
iJJ'teza q he Jegundo ds ob2a pendenja pa fi2me Jaude, mas a tri/teza 
do j’egre ob¥" mo2te »
Capitollo ,iij°.
NEm j’e nos dijm^ q o cado2 n9 enktou ej’tes mouymentos. po2 
tanto elle /a culpado. j’e nos huj’ando dels os q/mos rreto2ce2 a
I o a Q  |enpeeciuees mej’te2es. & q/mos toma2 tj’teza polios guaanhos 
Jagraaes & j’em .pueyto. & nom polla orajom dos peccados & pella 
Jaudauel pendenja delles. ou J’e no nos ajanham9 9^" nos meej'mos 
•pueitojamete. mas 9tra noj’j’9 J2maaos, a qual couj'a n9 he ente2dita 
do noJ’J’o J'enho2. Se alguu q/ ireto2na2 a mo2te de J’eu J2maao ou 
conpanheiro o cuytello q he fecto pa huj'o -pueytoj’o & neceJ'J’a2yo. 
nem po2 tanto o fazedo^ del Ja culpado. J'e aquello q o mej'teiral 
fez pa bem huja2 & pa -pueyto huj’a^ delle pa enpeece2 & mal 
faze2 209
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Capitollo .iiij0.
EMpo dizem9 q alguus peccad.9 crecem /em oca/yom nehuu natu2al 
pcedente. mas tarn /oomente pello /oo aluidcS da maa uoontade, a//y 
como e//a aua2eza & eueja. & e//a ajnda fila2gia. os quaaes e 
como a//y /eja q em nos no tenha pncipio nehuu de natu2al mouymento, 
nace de fo2a. Os quaaes a//y como /om ligei2os de /qiua2 & 
couinha[55^3uees de derriba2, a//y fazem mezquinha a alma delies 
po/foyda. & aadu2 a leixa ulj2 a rremedio de /aude, ou po2q nom 
mecem de /ee2em curados do /enho2 com meezinha aiigada, ou po2q 
ligeiramente os pode2om uence2. ou fctamente po2q elles mal fundados 
no edificio das utudes non /om dign9 de chegua2 ao teito da pfeigom.
Po2 a qual cou/a e/ta jnfi2mldade non /eia men^jgada de nehuu 
ne auida po^ uil. P°2q a//y como pode /e2 ligeiramente uencida, a//y 
/e po//oy2 alguu aadu2 o leyxam uij2 a ttemedyo de /aude. Po2q /em 
duuyda ella he a2ca & rraiz de todoll9 peccados. & ma//a da maldade 
q /e nom pode desata2. a//y o diz o apllo. « fiaiz de todollos malles 
he a fila2gia. /. araô  de dinhei2o.»
Pin Cancellation! a.
Capitollo .v°.
ESta e2go quado pojuue a frya & de J1 encaminhada uotade do monje. 
pmei2oo Jollicita com grande cuydado acaxretando huus collo2es aj’jy 
como rrazoados & polios quaaes aja de ajunta2 ou gua2da2
alguu drr & (JrellaJJe dizendo q aqllas C0UJa-s q J’e dam no moeJ‘tei2o 
non fo  f officientes. E o rrobuj’to & fo^te aaqu2 as pode Jopo2ta2 & 
diz « q farey. J’e a jnfi2midade do co2po rrecrece2 & no teue2 algua
couj’a gua2dada. code me Jopo2ta2ey na jnfi2mydade. 0 rreque2ymeto
afcca dos enfe2m9 he muy delgado & com negligencia. & J’e non teue2
algua couj’a -ppa com q aja cuydado do co2po morrerey como mizqnho.»
A ffy « o uij'ti2 q J'e da no he J’oficiente J’e J’e nom -pcura2 donde 
J'eja auido.» E finalmete diz « nom poJ’J’o longo tps mo2a2 em ‘logua2 
huu' ou em huu moJ’tei2o. J’e no .pcura2 as dejpejas pa paJ'J’a2 o 
ma2. & nom poderey pajja^ quando quif, E aJ'J’y â J’J’ado p neceJ’J’idade 
de mingua farey de cada dia uida trabalhoja & mizqnha & fern, fructo.
& Jenp Ĵ ey minguado & nuu & Jem doej’to & ugonha non poj'jo J'ee2 
mantheudo da fazenda alhea,» E aj’jy depois emlaja a alma com taaes 
penj’jamet9 como ej’tes, peJ'J'a como pode ail huu dinhei2o, E 
entonce buj’ca como pode faze2 algua couj’a -ppa [55vJ com grande 
cuydado nom o J*abendo o abbade, A qual ob!F uendida ej'condidamete.
Scribal correction of transposition; should read: 
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& auendo o dinhei2o. entom he mais cruelmente ato2mentado cuydando 
como o aja de cob2a. & Jta em duuyda como o pode2a gua2da2. ou a
que o encomendara, E depois co mais graue cuydado he afllto q he o
212q delle ha de conpra2. & depois com qual canbo o pode2a dob2a2.
E depois q a couja uem mais aa Jua uootade. entom c.rece mais de/ejoja 
fame & mayo2 aua2eza do ouro, E entom J’e -praete longua uida a 
uylhice co2couada, he neb2ada com dej'uay2adas efi2midades. As quaaes 
na uilhice non J’e poderom Jopo^ta2. J’e na mancebya mayo2 J’oma de 
dinheiro no J’e ajunta2. E aJ'J'y a mizquynha da alma he comou^da & em 
lajos atada. quado cuyda aactecenta2 a mafia mal ajuntada co mayo2 
& peo2 cuydado. & pare pe/telenga. polla qual mais duramente J’eja 
enflamada & queimada, E aJ'J’y ajutada & pojjoyda. toda a cuyda jom do 
guaanho, a uij’ta do co2ajo non oolha Jenon donde pojja ajunta2 
dinheir0. polio qual pojja ligei2amete pajja2 & uoa2 da dijciplina 
do moeJtei2o. no poendo fe Jenon onde pojja rrejplandece2 algua 
Jpanja de coto de dinheiro. Po2 ejta non auorrece conJenti2 a maldade 
da menti2a ne do pju2o. nem qb2anta2 a lealdade. ne fo2 uencido da 
maneco2ya epeeciuel da Janha, Je puentura dejfallece2 algua couja 
do guaanho, Nom teme fjpajja2 o modo da honejtidade, na da Kuildade 
E ajjy he feito po2 ds a ejte. a Jpanja do guaanho & o ouro. ajjy 
como a outr9 e todallas coujas o Jeu uentre he o Jeu ds. Honde o 
bemauenturado apllo eJgua2dando a pejonha enpeciuel dejta enfi2midade.
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non tan Joomete a charaa rraiz de todallas maldad.es. mas -pnuciaa po2
Juigo dos ydollos dizedo. «A a auareza 5 era ggo he chamada fila2gia
he Jujgo dos ydollos.» Ja uees a ifta pud2ydoe traz ej'ta rrayua &
como ctece p graaos, em tanto q he -pnunciada po2 a uoz do apllo
po2 Juigo [56r] dos ydollos. Po2q men^pzando a figu2a & a jmage
de ds, a qual Jem magoa ouuera de gua2da2 e JJy raeej'mo, mâ -s qs ama2
a fegura dos homes pojtas no ouro & conteplalas aj’jy como a ds.
E ajjy como queedas de -pueitos crece em peo2, & dej i auate
nom ama utude ne de humildade ne de ca2ydade, ne digo utude, mas ne
Joomb2a de ui2tude. ne pode rretee2 & non he contento de nehua couja.
9tra todallas ob2as mu2mu2a & JuJplra. E ja em el nom ha rreuetega
nehua gua2dada. & ajjy como cauallo BEo q corre Jem freo ao Jopee.
E no he contento de nehua couja. ne do come2 de cada dia. ne do
uejti2 acojtumado, & braada dizendo q non pode ejto Jopo2ta2 longo
tenpo & q ds non mo2a em ejje log* . ne a Jua Jaude aly Je pode acha2.
E jemendo grauemete diz. «Se eu algua couja ajunta2 todo Ĵ ey pdido.»
E ajjy pojjoyndo os drrs, tem dejpeja pa a Jua ijtabillidade,
n9 quaaes pos a deffenjoro das Juas aas, E ajjy la pjtes pa caminha2.
dejacujtumadamete rrejpode a todollos mandados. E auendoJJe ajjy
como peregryno & Jtranho. qualqZ couja q uy2 de cajtigo men9psaa,
Quando pojjuue o f!ruto do dinheiro Jcondido. aqueixajje q nem uejtido
214ne calgado lhe nom dam. E qrellajje Je lho dam ta2de. E bem como
J Cancellation: a figura.
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f e  polla dej’penj’agom do abbade non lhe foj/e nemhua dej'tas cou/as 
pa2tlda. ou J'e fo2em pa2tidas. a aql q todo em todo no tijnha couja 
nehua dantes, entoce comega a a2de2 co mayo2es aguylhooes de J’J'anha, 
E penj/a q he men9pgado como J'trageiro. ne he contento de enpj*ta2 
J’uas maaos a nehua ob2a. E rrephede todallas couj’as necej/aryas, q 
o -pueito do moej’teiro manda faze2. E depois buj’ca ocajyooes co 
grande cuydado & J'tudo de yra & de qrella pa da2 a entende2 q J'e 
nom J'ae Jem po2q da dej’ciplina do moeJ'tei2o. Nem he contento de J/e 
J'ay2 J'oo. q no digam q el J’oo po2 J*ee2 maao fez ej’to. Mas quant9 
pode2 demoue2 pa conj’igo letT [56v] nom ceffa. com mu2muragoees 
J’condidas. E ajnda mais J'e a ajpeza do tpo enpacha2 o J’J’eu caminho 
ou a Jua uyajem. 2 todo aquel tenpo douydoj’o & â J’J’ado uiuendo com 
co2agom at'bulado. no ceffa. de Jpta2 & mej'tura2 rrazom do J'eu 
pa2timento & J'cuJ'agom da J’ua leuidade. & cree q po2 outra couja nom 
J'e pa2te do moej'teiro J’enom po2 a magoa deJ’J’e moej’teiro.
A ffy he cantejado & mouido das fachas dos J'eus dinheir9 & pouco 
& pouco encendido q nom pode aj’ej’egua2. Ca ellas poJ’J’uydas nunca 
leixam o monje uiu Jo o J’tabellecimeto da itegra. E depois q a ffy  
como be/ta o teue2. & como ouelha arredado da manada. & ja
boo de pa2 po2 arred2amento da copanhya. E /ia ligeiro de mata2 fo2a 
do tendilhom da gtfda. Entom aquel q men9pgara de faze2 as ob2as
^*5 Correction! bej’ta2.
ligeiras do moe/teiro. a Jjfianja do guaanho non o leixa folgua^ de 
dia ne de nocte. mas co/tfigeo /em folguanja trabalflT. Nem o leixa 
gua2da2 a /olepnidade da o2a9om. ne o modo dos jejuus. ne a rregra 
das uigillias. ne 9p2 os officios one/tos da piedade Ifndo o etende 
de fa2ta2 de rrayua & de aua2eza ou ocupallo em u/9 de cada dia. E 
quando cuyda o mezqnho q guaanhado apagua o fogo da cobijga, etora o 
acende mais.
Capi-? vj
E Pe2 e/ta gui/a muyt9 /correguam ao /opee £a a mo2te. & da /ua 
queeda non /e podem aleuanta2. E nom /om content9 de as pc//oy2 /oos. 
ou po2q as po//oy2om com maao comedo, bu/cam congregafooes de molfies. 
q aiam de gua2da2 as cou/as mal guaanhadas & mal ajuntadas. E a//y 
con tantas ocupajooes enpeeciuees & mo2taaes /e euoluem ataa q caae 
no -pfundo do jnfe2no. E quado /quam obedece2 a aquella /entenja 
apo/tollica q diz, «Auendo come2 & ue/tido /omos content9.» & q 
auyam de /ee2 content9 do come2 pob2e do moe/tei2o. querendo /ee2 
meos cae2 na teptajo & la§o do dyaabo & de/ejos mujto /em -pueito q 
trajem o home aa mo2te & pdijom. flaiz de todo mal he o moje po//oydo 
de drr. 0 qual alguus L5?rD de/ejando erra2om na fe. & 
me/tura2om//e em mujtas doo2es,
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Capitollo .vij°.
E Eu "bem conhogo huu 5 cuyda de f f i  mee/mo q he moje. E o peo2 
q he el meejmo a//igna a f f y  o /tado da pfeigo. o qual xxecebido no 
moe/tei2o. amoe/tando o J’eu abbade q J’e non to2na//e a aquellas 
couj’as q ia rrenunciara. & q J'ayJ’J'e dos lagos de po//oy2 dinheiro q 
he fiais de todo mal. E J’e qj’ej'j'e /ee2 linpo das paxooes tre/pa//adas. 
das ifees ouya em todallas ao2as agrauado & aguilhado. c e ffa fe de 
de/eja2 aquellas couj'as q dante poJ’J’oyra. Ca foJ’J’e ce2to q em quanto 
foJ’J’e atado n9 J’eus noos, q non pode2ya u l j 2 de todo aa pu2gagom 
dos J'eus peccados. E el non duuydou de lhe rrqJ'ponde2 co uultu 
to2nado dizedo, « Se tu tees donde /o/tees muyt9, po2q defendes a 
my q non tenha /emelhauelmete T»
Capitollo .viij0.
AQue/tas couj’as non pa2ecem a negue /obejas ou nojo/as. Ca J'e 
pmeiramete as jeeragooes das chaguas & os comegos & cau/as deilas 
non fo2em deuulguada3 & declaradas. nem aos enfe2mos non J'e 
couinhauel cura de meezinha, ne aos Jaaos pfeita gua2da de /aude.
Po2q e/tas & outras mujtas cou/as fe fooe a di& pa en//ino dos mais
O T  D Cancellation* /emelhauelmemente.
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mancebos. E os uelhos 5 della3 ouue2om ex^iencia em muyt9 ca/os & 
queedas, as trajem po2 exenplo nas /uas collagooes. das ifees couj’as 
conhocendo em nos muytas dellas & os uelhos declarandoas affy. bem 
como aquelles q f‘o2om ja tocados de//as mee/mas. /eiam9 curad9 mais 
/em ugonha. quando nos calando & em J'ellencio conhocem9 juntamente 
as cau/as & rremedios dos peccados os quaaes n9 cometem & cob2imoll9 
& callam9. non po2 ugonha do ajuntamento da j2maydade. Mas po2q 
po2uentura e/te no//o liuro pode2ya ulj2 a maaos daquelles q em e/te 
ppo/ito non J'om in/tituidos & /iam magnif e/1 9  a aquelles q delies 
no ham expiencia. os quaaes ta [57 v] /oomente a aquelles q fe trigam 
& /uam de chegua2 a alteza da pfeigom J'om be manyfe/tos.
Capi-? .ix,
DE tres modos he ej’ta jnfi2midade. a qual ygualraete de todoll9 
pad2es he rre-puada. Huu he. do qual ago2a em cima fizem9 megom q 
engana quaaesqS mezquinhos con//elhandolhe q aiam de ajunta2 aquellas 
couj’as q antes non p.o//oyam no J’egre, Outro. q 9/tranje q aquellas 
couj'as q forom leixadas no come50 da rrenuciagom J’eiam outra uez 
po//oydas & de/ejada3 0 te2cey2o he q fe come5a do maao come50 de 
jnpfeigom. o qual depois q enpegoenta2 alguus co temo2 de pob2eza. 
affy Jpantados & enpegoentados. no os leixa de/ue/ti2 das rryqzas 
do mudo. & fazeos hu/a2 dos dinhei2os & dos bees q ouiiom de 
rrenuncia2. & nuca lhe outo2gou lecenga de ulj2 ao /tado da pfeigom.
As ifees trees queedas /egundo auem9 po2 exenplo, fo2om ca/tiguadas
ppAno com leue pena. Giezi querendo po//oi2 & guaanha2 o q dante 
non auya. non tan /oomete me2eceo de /ee2 puado do /ptt da -pphecia. 
as quaaes a//y como po2 derecto he2edita2yo. rrecebe2a de /eu 
mee/tre. mas pello 9traito £ maldijo de /ancto heli/eu foy /pa2gido 
de lepra etenal. Judas que2endo toma^ os dinheir9 q antes /eguido 
ihH xpo rrenuncia2ap no tan /oomente /corregou atrae2 o Senho2 & 
pde2 o gaao do apllado. mas ajnda no mereceo morre2 mo2te comuu. 
mas morreo mo^te dob2ada cj he do co2po & da lama. Ananyas & /afira. 
gua2dando hua pa2te daquellas cou/as q po//oy2om. polla boca appllca 
/om mo2t9.
Daquelles q dize q rrenucia2o a e/te mudo. & depois qbrantados 
p de/coflan9a & teme de //e de/ue/ti2 das cou/as trreaaes, no 
deutonomyo he mandado em flgu2a, « Se alguu home he teme2o/o & 
coua2do de co2afo non /aya aa batalha. mas to2ne//e pa /ua ca/a q 
non faja teme2 os co2a9ooes de /eus j2maaos a//y como el he /pantado 
£ [58^1 temo2.» Onde he cou/a mais euidente e/te te/temunho, po2q 
a /ancta /cptu2a mais q2 q non u/u2pem o come50 da rrelligiom nem o 
nome q po2 amoe/tago de exenplo corrupto rreuogue os outr9 da pfeifora 
euangellica & os fajam enge2m9 £ temo2 de de/confianja. He lhes e2go 
mandado q /e arxedem & /e to2nem da pelleja. po2que non pode nehuu
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com dob2ado co2a$om pelleja2 nas batalhas do J'enho2. Diz a J’cptu2a 
« o home de dous co2agooes non he j'tauel n9 jeus caminhos,» E po2 
tanto coj’ijrando aquella Je^lhanga do euangelho 5 diz. q aquelle q 
uay com dez mil, no pode conbate2 o itey q uen com .xx. rail, /tando 
ajnda lonje pede paz, j*. § n° tome comego de rrenunciagom. po2q 
depois hujando friamente. non J'e euolua em mayo2 pijgoo. «Melho2 
he non -pmete2. q po2mete2 & no da2 fremojamte.» Aquej’to j'e diz g 
ej'te j’e ue com .x. mil. po2q mayo2 he o conto dos peccados q n9 
enpugna q o das utudes. «Nom pode nehuu J\ii2 a dous Jenho2es, ne 
podem9 joii2 a ds & aas rriquezas. Nem aquel q rreje 0 arado & to2na
o rroj’tro po2 detras. non he auto ao rregno de ds.»
Aquej’tes tomam ocajyom da aua2eza j'ob2edicta. ente2me‘teendo 
hua auto2idade da j’ancta j’cptu2a. a qual g o  maao etendimeto 
ente2petam, conrropendo a j*entenga do apllo, mas ajnda do J'enho2.
A qual j'egundo J'eu dej’ejo. dej'ejam de -pua2. nem a Jua uyda nom a 
que2em cofo2ma2 aa jentenga das janctas j’cptu2as. Mas fazem as 
Jcptu2as coJenti2 ao dej’ejo do j'eu ̂ zimento & aas Juas openjooes.
E dizem «fcpto he. «Mais bemauetu2ada couj'a he da2. cj rrecebe2.»» 
Com cuja mallecioj’a entpetago entedem de emhe2ua2 & TJbranta2 a^lla 
j’entega do S° 2 q diz. « Se q2es J'ee2 £fecto. uay & uende todallas 
coujas q as & J'eguime.» E com ej’ta collo2 penj’am de demoj'tra2
non deue de rrenuncia2 as rriquezas $ ham. Mas afjJSv̂ calmados co as
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ftî zas trejpajjadas e auondanga pojjam dejtribui2 aos outr9 E ajjy 
quando ham ugonha de Jegui2 a glloja pob2eza de xp3. nom Jom 
content9 das ob2as de Juas maaos nem do pob2e come2 do m. Aos quaaes 
pteence q conhojam a JJy meejmos § nunca rrenuncia2o as coujas dejte 
mundo. encojtadojje aas antigas. Ou J’e q2em tee2 a .pfijjom do mo je
pph.
& nella p expiencia e nome & em ob2a dejpa2gidas & enjeitadas 
todallas coujas, non rrejuando nehua daquellas. o rrenucia2om. 
glo2iandoJJe digua com o apllo. « Vyuo em fame & Jede & em fryo 
& nuydade,»
E po2uentura no Je podera ejje apllo da fazenda fjpajjada 
louua2. o quad, no Je auya po2 uyllaao. mas fidalgo na o2denaga dejte 
mundo, afi2mado § de Jua nacenga era cidadaao rromaao & em dignydade 
p2ellado. ce2to ajjy o fezera Je entendera q fo2a mais -pueitojo pa 
pfeigom. E allies q em ih21m pojuyam cajas & agros. uendyam todo non 
rrejuando nehua couja. ofe2eciam o J>go dell as & poynhano aos pees 
dos appllos. puentura ejtes co os Jeus bees -ppos, non pode2om 
po2uee2 aa necejjidade dos Jeus co2pos, btamente pode2om. Je ejto 
fo2a julguado dos apllos po^ mayo2 pfeiPom, E elles etenderom q era 
mais Jeu -pueito, Mas enjeitando todas Juas fazendas, mais Jcolhe2om 
Jee2 JoJteudos de trabalho de Juas maaos ou po2 Jmollas das gentes,
223 Alteration: glia to glioja.
t
22^ Correction: deJpa2gidos to dejpa2gidas.
221>J Alteration: Vuyuo to Vyuo.
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E das de/pe/as daquellas cou/as J'creuendo ° aPllo, aos rromaaos & 
peguando a /ua mini/traujom em e/tas cou/as. querendoos -puoca2 
/otilmente a e/ta doajo dizia. «Ago2a uou a ih21m mini/tra2 aos 
/anct9. -Puue a macedonya & acaya faze2 dos /ctJs q /om e ih21m.
Prouue a elles, & /om Jeus deuedo2es,» po2<J pois § as jentes ouue2om 
pa2te dos Jeus "bees /puaaes. elles lhe deue mini/tra2 as cou/as 
co2po2aaes. E aos de co2intheo. auendo tambem cuydado delies, 
amoe/touos q ante da /ua uijnda feze//em colheita q de/poynha
de enuya2 £a J'eus hu/9 delles. E e/to feze//e a/lnha & co grande 
delligencia. dizendo «das colleytas § /e fazem n9 /c9 fazede a//y 
como eu o2denei nas e£ias de gallacia, Cada huu de uos outr9 faja 
te/ou^o toda a /omana teedo en //y como lhe -puue2. de tal gul/a q 
quando eu uee2 non /e faga entom a colleyta, E depois q eu uee2 
aquellas colleytas q uos qul/des. eu as mada2ey a lh2Im a aquelles 
a q manda2 a uo//a graja.» E joa os -puoca2 a mayo2 /mola diz.
« Se puentu2a fo2 cou/a couinhauel. § eu a/ leue. eu as leua2ey.» 
Que2ya dize2. «/e tal fo2 a uo//a offe/ta £a hi2 comygo. eu aleuarey.» 
E aos de galacia tambem, quado pa2tio o mini/te2yo da pegajom eo os 
apo/toll9. e//o mee/mo rrogou a joham & a jacobo. dizendo 5 como
q2 q rrecebe//em a £egajo dos Jentios, enpo q non enjeita//em o 
cuydado dos pob2es q eram em ih21m. Os quaaes rrenunciado todallas 
cou/as po2 amo2 de z^o /opo2tauo mingua de uoontade. Onde diz mais.
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«E quando uiro a graja de ds q me era dada. jacobo & ped2o. & johane
q era aj'jy como colupnas, dero a my & a ba2nabas as Juas deej’tras
em J’ignal de copanhia q n9s pegaJ'J’em9 ant os jentios & elles na
ccunci/om. E com todo ej’to q foJ’J’emos nenbrad9 dos pob2es,» polla
qual couj’a el da tej’temunho 3 conp'o ej*ta couf a com toda dilligecia
dizendo. «Eu fuy J’ollicito faze2 eJ’J’a meejma couj’a.» Quaaes g J’om
227mais beauenturad9. puentura aquelles 5 forom pouco ha apanhad9 
dos jentios, & non J’eendo poderoj’9 de J'obl2 aa pfel9om euangellica.
Ajnda J’tauom apegad9 aos J'eus bees. n9 quaaes dizia o apllo q fazia
grande fructo J’e os podeJ’J’e tira2 do fo2njzio & ydollata dos ydoll9
& do J'angue da alima2ya afogada. E rrecebeJ'J'em a fe de ihft xpo,
poffoyndo fual rrlqzas. ou aqlles q J’atiJ’fazendo aa J'entefa
euangellca. cada dia tragam a cruz do S0 .̂ Non rrej^^^uando
couj'a hehua de Je9 bees q/om uiue2 em poBza. E ejje bemauentu2ado
apoj'tollo. J’eendo legado e ca2ce2 ou enpachado po2 fTbalho co
caminho, E po2 tanto no podia ob2a2 co Juas maaos o acuj’tumado
mantijmeto, Os j2maaos q uijnha de macedonya o go2uena2o. J’egundo
el diz, «o 5 falycia. os jwmaaos q uee2om de macedonya o conp2om.»
E aos philipejjes Jcreuedo diz. « Sabedes uos outr9 de philipis 3
no comedo do euagelho tpdo uijm de macedonya, no foy nehua e&ia q
me comugaJ'J’e em rrazom de couj'a dada & rrecebida. Jeno uos J’oos.
227* Alteration: ajn copanhad9 to apanhad9.
• ■ • •
o aQ Alteration: tragem to tragam.
■
Alteration: t^baiha to tBalho.
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po2q a te/alonyca hua uez & duas raadaj’tes pa meu huj’o,» E2go Jegundo 
a Jentenja daqj’tes g concebe2om co uootade frla, Ĵ iaro agj'tes mais 
bemauenturados q o apoj'tollo. os quaaes das Juas JVftancias ptl2om 
co el. a qual couj’a no dir a nehuu Jandeu.
Cap-P ,x.
POlla qual couj’a J’e q2em9 obedeece2 ao pcepto. euangelico.
coJ’enti2 ao apllo & a toda a pmitiua egla. ou J’e qremos Jee2
J'eguido2es dos pad2es & da pfeijo das J'uas ui2tudes. Mayo2mete
daquelles q ante nos fo2om, no conJentam9 a noJ’J'as defminajooea ne
defeisooes. po2metedo a nos a pfeijom euangelica dej'te fryo J’tado
em q J'tam9. Mas J’iguarr̂  as J’uas peegadas non enganando a nos meejmos.
E aJVy Jperaos a deciplina & J'tabellecimeto do moeJ’tei2o. q em Made
rrenunciam9 aj’te mudo, & nehua couj’a daqllas q men9psam9 gua2dem9
230aguilhandonos a Jnfiellidade , Mas o come2 non o ajam9 po2 
dinhei2o a jutado. mas p a -pa ob2a o bujquem9. 231
230J Scribal corrections Jnfi2midade to Jnfiellidade.
• •
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Cap!-? ,xi°.
232 _ __E /entenga de /a ba/illio bpo de ce/a2ya dada. 9tra huu 
home de/lndencia q /e ento2pecia polla frieldade q la di//em9. 0 
qual ca q rrenunciara a e/te mudo. rre/uando a //i meefmo alguas 
cou/as de /ua fazeda. no q2endo /ee2 /o/theudo das oh2as de /uas 
maaos [60r̂ j nem guaanha2 a'udadei2a homlldade ne nuydade co cont’gora 
& /ojeigom da oblf do moe/tel2o. E po2 tanto lhe di//e /am ba/lllio, 
«0 /em de ty /enado2 pde/te & monje non feze/te.»
Gapitollo .xij.
POis q a//y he /e nos q2em9 como 9p2e batalha2 em e/te 
/pecial canpo & langa2 fo2a de no//9 co2agooes e/te jnmljgo mo2tal. 
o qual quato non he de grande utude o /ob2epoja2 & uence2. tato he 
grande ugonha & co de/onrra dell /ee2 uencido, See2 derrybado do 
podero/o. ajnda q na queeda /eja doo2 & gemldo & pda de uyto2ya. 
enpo.da fo2telleza do jnmljgo. nace aos uencidos hua pequetinha de 
co/ollagom. Se puentu2a o enmljgo fo2 fraco & a condigo da batalha 
fo2 peqna aalem da doo2 da queeda. a ugonha he mayo2. & a de/honrra 
he mais graue & mais de /ent!2,
initial capital lacking; probably should read HE.
233 Erasures 9p2 to 9p2e.
Do qual emijgo. eJ*ta Ja a mayo2 & a mais honrrada uito2ia & 
gpetua co2oa aJ’J'i como dicto he. q ne de huu dr? a cojciencia do 
monje non J’eja tocada. Jnpoj’luel couj’a he aquel § hua peqtinha de 
cobijja rrecebe2 no J’eu co2a$om. & affl como ■fiaiz fo2 plantada. 5 
depois non J’eja queimado com mayo2 ecendimento de dejejo. Em tanto 
o caualei2o de *53 Ĵ a uencedo2 & J'egu2o & £a J’tranho de toda 
inpugnaqo de cobijja, quando ej'te maao JpD de cobijja no J1 emea2 no 
J’eu co2a5om os come59 da aua2eza. Polla qual couj’a pois q em 
todallas jeerajooes dos peccados he neceJ'J'a2yo de J’J’e aulfa2 home, 
da cabeja da Jqpente em ej'te pncipalmete /e deue home de cauida2 co 
mayo2 delligencia, Ca J'e fo2 dentro metida, ento J’e J'fo2$ara. & ento 
J’pta2a mayo2es fog9. E po2 tanto non J’oomete he de Jqua2 a poJ’JXfJom 
dos drrs. mas ajnda eJ'J'a uootade delles deue J*ee2 defterrada da alma 
de todo ponto. Norn tanto he de fogi2 ao huj’o da filla2gia. quato o 
dej'ejo della he de aMnca2 da rraiz, Non aqiueita no poJ'J’oy2 drxs.
J’e em nos fica a uoontade de os poJ’J’oy2
PoJ'J'iuel couj’a he a aqlle [60v]] <| as non po/J'uue, no ca2ece2 da 
enfi2midade da filla2gia. Non aqmeita non poJ'Juy2 dinheir9 J’e em 
nos fica a uoontade de os pcj’jui2. No a-pueita nehua couJ’J’a o 
beneficio da nuydade a aquel q non pode Jpeda$a2 o pecado da cobijja 
non J’e deleytado no bem da pob2eza, & J'opo^tando o jugo da 
neceJ'J’idade. no Jem doo2 do co2aqo. Aj'j'i como a palaura euangelica. 
a alguus q non J’om qujos co2po2alraente, chamaos fo2njcado2es. aj’j’i 
tambem ajnda q non Jejam9 carregados de dinheir9. polio J’oo dej’ejo
das filla2gias. he poj'iuel couj’a 5 J’eiam codepnados. DeJ’falleceo a
2 3 /j.ocajiom de os aue2, & non a uoontade a qual J’ooe a J'ee2 ante ds 
mais co2oada q a neceJ’J’idade. Po2 tanto nos deuem9 de triga2 q os 
trahalhos das moJ'J'as maaos. no paAfe em uaao. MiJ^erauel couj’a he 
J'opo2ta2 os afaaes & JJ’J’as da nuydade. E o fructo dellas pdello co 
peccado uaao de uoontade,
Capi-6* .xiij,
0Ve2es J'abe2 qua mo2talmente & ip peyonhojamente ej’ta ftaiz 
fructiflca pa a mo2te daquel q a concehe2. E em quant9 rramozinhos 
de pecados J’e J’redam. Para mentes a judas contado no nume2o dos 
apllos po2q non qs qb2anta2 ej’ta cabeya da ̂ pete. como o matou co 
J’ua peyonha. E enrredado n9 layos da cobijya derrlbouo a J’opee a 
grande fojo de peccado, Em tanto q o -Semljdo2 do mudo & fazedo2 da 
J’aude. vendeo po2 tnta drrs. o 1£L1 nunca fo2a rreuolto a tam 
Jcomungado peccado de pdiyom, J’e non fo2a enpeyoentado pello peccado 
da fila2gia. nem fo2a culpado da negayo do Jenho2. J’e pmelramente 
non fo2a J’comugado em acoJ'tuma2 a mingua2 os bonj'9 § lhe eram 
ecomendad9.
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Grande aJ'J’az he o exenplo defta tiranya, a qual aJXi como 
diXfemos. depois q hua uez catlua a alma, nona leixa gua2da2 rregra 
nehua de honej'tidade. ne a leixa ceffa2 de adimento de dinhei2o.
A ffim dej’ta rrayua non J’e guaanha co rriqzas. man com nuydade.
Gapitollo .xiiij,
[6lr3 E Ajjy quando aquej’te rreceheo e J’eu pode2 os boj’9 
ho2denados pa dejpenjagom dos pob2es. J'eq2 p auodanga de dinhei29 
poe2 modo aa Jua cobijga. En tanto q polla auondanga delles comegou 
a a2de2 em mayo2 ij'ca de cobijga. em tal guij’a q no Joomete e 
J'condido minguaua nas J’inoleiras. mas a tanto ueo q do boa uoontade 
cobijgou a uende2 o Jenho2. Toda graueza & pej’o das rriqzas J'ob2epoja 
ej'ta rrayua & grande za de cobijga,
E finalmete o pncipe dos apllbs enj’insido p taaes exenplos. 
J’abendo q aquel q tern algua couj’a de drro, q non pode tenpa2 os 
freos da cobijga, nem a fim della no J’e pode poe2 em J’oma peqna ne 
grande, mas na Joo ui2tude da nuydade. Ananya & J’aphi2a. da qual 
ecima fezem9 mengo. po^q algua couj'a gua2da2o & /colhe2om da Jua 
fazenda. fi2ios p mo2te. em tal q a mo2te q aquel p Jua uootade 
toma2a, polla traygo da mo2te do Jenho2. ej'tes a rrecebeJ’J’em polla 
mentira da cobijga. Quata J’emelhanga Jeja em ej'te peccado & to2mento 
demoj’traj’j'e, Aly a traygo J’eguyo a fila2gia. & aquy a J'eguyo a
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falj’j'ldade. aquy Je conjente 23^ 0 peccado da mentl2a. como q2 q o 
feito pa2ece deJ'J’emelhauel, enpo hua £im foy e anbos. Aquel fogindo 
aa pob2eza. cobijgou de rrejumi2 o q engelra2a. Aquej’tes pa non £em 
pob2es dos J'eus bees, os quaaes ou os ouue2om de ofe2ece2 fielmente 
aos pob2es. J*. aos apll^. ou todo dej‘tribui2 aos j2maaos, tepta2om 
de rretee2 algua couj’a, E po2ende danballas pa2tes J’e Jeguyo danago 
de mo2te. po2q huu & o outro peccado naceo das flaizes da filla2gia. 
Pols q aj’jy he q em aquelles q non cobijya2o as rriqzas alheas. mas 
tepta2om leixa2 as alheas. ne ouue2o dej’ejo de as buj’ca2. mas tan 
Joomete ouue2om uoontade de as -Retee2. cai2o em J'entega tam [6lv[] 
cruel q di2em9 daquelles q as rriqzas q nunca poJ'J'ui2om dej’ejam de 
ajunta2. & demoj'trando aas jentes nuydade. pello dej’ejo da cobijga 
J’om julguados po2 fflcos ante ds.
Os quaaes J’egundo J’emelhanga de giezi J’om auidos po2 lep2ojos 
de J’pu & uoontade. o qual giezi cobijgando os dinheir? dej’te mundo 
foy todo tangido de lep2a muy guja. polla qual ficou exenplo 
euidente a nos outr9. q toda alma q he magoada p corrupgom de 
cobijga he guja dante ds & maldicta p el.
E2go J’e co dej’ejo de pfeigom leixaj’te todallas couj’as dizendote 
xp3. « uaay & uendo todalla5 couj’as q as & da aos pob2es & aueras 
thej'ou2o no ceeo. & ue & J'iguime,» Po2q depois q pooes a maao no
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arado. & pa2a/mentes atras. pa del Jee2es -pnunciado. q no es 
auto ao rregno de ds Tu 5 J’tas no telto da alteza da pfeijom po2? 
dejcendes toma2 algua couj'a da tua caj’a, f .  daquellas coujas q ante 
enjeitaj’te. E tu poj’to no agro pa as ob2as das ui2tudes. po2q 
trabalhas de te uej't!2 outra uez da J’uJ'tancia do mundo q ja 
dej’uej’tij'te, Se puentu2a eras pob2e & non teuej'te couj’a nehua q 
leixa2. mais pouco deues de buj’ca2 aquello q dantes non poj'j’uij’te. 
Po2 tanto pois aj'jy J’tas apa2elhado pello benefficio de ds. po2q 
corras mais ligei2o & dej'enpachado de todoll9 lag9 dos dinhei29. 
Enpo com todo ej’te nehuu pob2e. no he po2 ej’te enganado, ca non ha 
nehuu q no rreceba o q leixou. Aquel rrenucla a todallas rriqzas. o 
q talhou da rraiz o dej’ejo de as poJ'Jui2,
Capitollo .xv°.
ESta e2go he a pfeita doctrina de uito2ia da filla2gia. q 
o2denem9 de tal gui/a q dej'te maao troco. non fique rraiz nehua. ne 
ta J'oomente tamanho como hua fayj’ca. Nem leixemos, aceende2 o J’eu 
fogo e noJ'J’o co2a50. J’eendo ce2t9 q depois non ahem9 pode2 de o 




A uito2ya non pode2em9 gttda2 incorrupta. J’eno ajejegados no 
moeJ'tei2o. auedo £62rJ come2 & uej’ti2 J’ejam^ cotetes ajjy como diz 
o apllo. 237
Capitollo ,xvj°.
A danajom de ananya & de J'affi2a. J’enp a deuem9 tee2 em memo21a 
auorrecendo de rre,fua2 algua couj'a daquellas q de todo em todo 
po2mete2o de rrenuncla2. E mais temam9 0 exenplo de giezi, o qual 
pello peccado da filla2gia, foy punido £ to2meto de gaffaae ete2nal,
E aqllo q dantes no poJ'J‘oyam9. cauidemon9 de o demada2. E ajnda mais 
Jpantandan9 do ifiecimeto & fi q fez judas, com toda noJ'J'a fo2ja 
J'quiuemon9 de toma2 aquello q hua uegada rrenuciam9. E J'ob2e todas 
ej'tas couj'a® coJJ’ij2em9 a codijom fraca & no ce2ta da noJ’J’a 
naturaleza, E J'ejam9 auij’ados q non uenha o dia do S°2 J*ob2e nos 
ajjy como lad2om. & ache a noJ’J’a conciencia magoada. Nem tan J’oomente 
noda de huu dinhei2o. 0 qual J'e nos aJJ’y conphende2 dejfazendo todo 
o fructo da noJ’J’a rrenunciayo. to2he em nos aquello euangellico q he 
dicto pella uoz do S°2 ao fiico. f .  « Sandeu a tua alma J?a ejtia nocte 
rreq2ida de ty. E aqllas coujas q tu ajuntaj'te cujas Jomo> E p ej'te 
modo non cu2ando das couj’as de eras, nunca coJ’entam9 Jay 2 da 
dij'ciplina do moej1
237 MS. 212: 52v.
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Cap!-? .xvij.
A Qual couj’a Jem duuyda nuca n9 leixa2am conp2. ne flca2 & 
pjeuera2 J*o o J’iabelllcimeto da rregra, J’e pmei2amete a utude da 
paciencla enos no fo2 -Rijamente fundada. a J£L no nace J’enon da fonte 
da humildade. A qual no J’abe acarreta2 a nehuu mudajooes, E ej’ta J'e 
uee2 ualetemente. as Jabe J’opo2ta2.




A QUARTA LUCTA HE DA JRA QUE HE PEQONHA PEj^TELLEcial. a qual
da rraiz deue $-2 arrincada da noffa alma. Ej’ta mo2ando era nos.
238ce£62v3ga o olho da alma co treeuas rauy enpeeciues. Nem leixa
aue2 juizo direito da dej’criyora, ne ui/ta de onej'ta contenplajo. No
leixa poJ’Jui2 madu2eza de conjelho. ne conj'ente fee2em os homes
qnhoei29 da uida pdurauel. ne rreteedo2es de juj'tiga. ne capazes de
J’fiUal & udadei2o lume. po2q como diz o -ppha. «fTo2uado he o meu
olho polla y2a,» Nera n9 leixa Jee2 qnhoei29 de Jabedo2ia. E J’e
puentu2a £o2m9 julgados J’egundo openiom de todos po2 Jabedo2es, e£0
a y2a faz pde2 o J’Jabe2 po^que no J’eeo dos neicios mo2a a jra. Nem a
uida da jnmo2talidade J'eguy2 pode2era9. ajnda 5 J’egudo detminagom de
todo Jejam9 pode2oJ'9. Ca a j2a mata & ajnda os Jabedo2es. Nem ajnda
239a te^anga da ju/tija non pode2em9 guaanha2 com auijada di/djom. 
ajnda q J'egundo Jentenga de todos. Jejamos contad9 po2 juj't9 & 
J'anct9. po2q a J’anha do home non ob2a a juj'tiga de ds. Mas ajnda 
eJ’J’a conpojigo de honej’tidade q J’ooe a Jee2 familha2 aos homes





dej’te mudo. em nehuu modo non pode2em9 tee2, como q2 q J'e jam9 auid9 
po2 hone/tos & nob2es. J'egundo a pzrogatiua dos pa2entes. po2q o 
home Janhudo. dej’onej'to he. A matu2ydade & o ffe ffe g o  do conJ’J’elho. 
e guija nehua non pode2em9 all. en£0 q J'ejam9 2̂ ° juj*t9 po2 dotados de 
pej’o. de Jabedo2ia. Po2q o home J’anhudo. oUT J'em conJ’J'elho, Nem 
pod&mos aue2 folganja das to2uagooes enpeeciuees. ajnda q n9 outrem 
no to2ue. po2q o home de grande co2a5om. pa2e rreixas. & home 
maneco2io Jpa2je peccados.
Capitollo .ij.
NOs ouuim9 alguus os quaaes tentam de adelgaja2 ej'ta mo2tal & 
muy pegonhenta ifi2midade. & e fto £ mais £igoJ'a in-Epetajom das 
J’anctas Jcptu2as dizendo q non enpeece f e  n9 aj'anham9 9%~ noJ'J’9 
j2maaos q pecca2o em nos. Ca aj’jy meejmo e ffe ds fe  ajanha 
aquelles q o no q2em conhoce2. ou aqles [63rJ q o conhocem & o 
men9pja. E ell meej’mo f e  affanha, J'egundo aquello q fe  diz.
« Aj’j’anhouj’j'e ds £ J’anha no J’eu poboo.» Ou aquello q diz o -ppheta 
o2ando. «Senho2 non me caj'tigues na tua J'anha.» Ej'tes no eniendem 
q dando ocaj’io de uicio pej*tellencial aos homes, enpooe aa 
jnfijndeza diuinal. & aa fonte de toda pu2eza. jnju2ya de paixom 
ca2nal & co2po2al.
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Capitollo .iij.
SE e/tas cou/as q /om dictas de ds /om de toma2 com gro//o & 
co2po2al entendimeto. /egundo a letra e2go pa2ece q ds do2me. ca 
diz o 4>pheta. « Senho2 po2q do2mes tanto.>> Do qual /e diz em outro 
logua2. «Nom do2me nem ado2mece2a o q gua2da i/rael.» E pa2ece q 
/ee & /ta quando diz. « 0 ceeo he a minha /eeda. & a trra trepeeja 
dos meus pees» q mede o ceeo co o palmo & e$arra a tfcra no /eu 
punho. E he pa2ece beuedo com uinho. ca el diz, « E aleuatou//e o
/enho2 a//y como do2mido2. a//i como pode2o/o fa2to de uinho.» o
qual /oo tern inmo2talidade & mo2a em luz. aa qual nehuu non pode 
chegua2. & f/pa//ou a igno2ancia & /queecimeto q delle leem9. & 
ameude na /ancta /cptu2a, E mais os liament9 medid9 dos mebr9. os
quaaes a//y como de home fegu2ado & conpo/to /om a//ignados.
cabell9. /. cabeja. na2izes. oolhos. rro/tro. maaos. brajos, uetre. 
dedos' pees. He nece//a2yo confe//a2 q ds he medido £ linhas de 
menb29. & he conpo/to de fegu2a co2po2al. a qual no he pa dize2.
E lonje /eja de nos pen/a2 tal cou/a.
Capitollo
E Aj*JV e/tas cou/as non /e podera entende2 /egundo a letra /em 
grande /aclegio. po2q el enefabil inconpn/iuel. /inplez. & no he 
conpo/to £ defingo das /anctas /cptu2as. A//y mee/mo to2uagom de 
/anha a natu2a /em mudagom non /e pode a/igna2 & a,ppa2. /em grande 
bla/femia. Po2q [63v] £ e/tas /ignificagooes de menh29 auem9 de 
/entl2 os /eus effeit9 & as /uas oBS /em medlda. As quaaes non fe 
podem notiffica2 a nos outr9. /enon £ e/tes uocabollos hu/ados de 
meb29. Ve2bi gracia e /ignificagom de boca, /e demo/t¥r a /ua falla. 
a qual /e /ooe euja2 mi/ico2dio/amete n9 /entid9 da alma, ou po2q e 
no//9 pad2es & -pphetas elle mee/mo falou. & nos affy o conhogamos
nhj
& camos. E n9 oolhos fe demo/tra a jnfindeza do /eu conhoce2
E/pa/ante, polio qual uee & contenpla todallas cou/as, & q nehua
daquellas q nos fazem9 ou auem9 de faze2 ou cuydara9. a el no /e
pode /conde2. E em nome das maaos /entam9 a //abedo2ya polla qual
elle he cado^ & fazedo2 de todo. Os /eus bragos demo/tra a utude
grande do /eu gounameto. co o qual /o/tem9. ten£a & rreje todallas
cou/as. E calandome dos outr9. os /eus cabell9 caaos q /ignjficam 
2^2outra cou/a /enon longuidade & antigujdade. Na qual & pella Ifll
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he /era pncipio nehuu & ate de todall9s tenpos /ob2epo ja 
todallas caturas. E e//a mee/ma gui/a da yra & da /anha. quando 
Iee2m9 algua couj’a. non J'egundo a dejeigom da to2uago humanal. mas 
dignaraente o auera9 de atribui2 & aj'ijna2 a ds, o qual he J’tranho de 
toda to2uaqo.’ E £ tal jra como e/ta auem9 de entende2 q el he juiz 
& uingado2 de todallas cou/as q J’om mal feitas em ej’te mudo, & 
gualla2doado2 /panto/o dos noJ'J’9 fect9. E £ "t31 /ignificago de tibos. 
teraara9 de comete2 couj’a q J'eja 9tra /ua uootade. Aquelles co/tumou 
de teme2 a natu2eza humanal. os q conhoce q /e a//anham rrecea de 
os agraua2. A/JV como /ooera a teme2 alguus derelt9 juizes. aquelles 
cuja conclencia fe  f e nte culpada & fe  rrerao2de teme a j2a ulngad21z. 
Nora q aque/ta to2uago daque/tes q ju/tamente ham de julgua2 /eja 
uaa. mas po2q aquelles q teme /entem q o ffeito ha de -pcede2 
/egundo a execugo das lex, & o exame da ju/tiga £ ygual balanga.
A 1J11 quando q2 que f e ia dada co man//ldooe & brandeza de
co2agom enpo he julgada po2 jra & /anha rauy cruel daqlles q pellos 
/eus peccados /om punydos, & longo /la ne a e/ta p/ente ob2a nom 
£teence /e qui/m9 decla2a2 aquellas cou/as q /om ditas nas /anctas 
/criptu2as de ds. /egundo /ignificago fegu2atiua & humanal. aba/tern 
aquellas q ia di//em9 £ nece//idade 9tra o peccado da yra. Em tal q 
nehuu daq non po//a toma2 a //i mee/mo rrazom de jnfi2midade & 
mo2te £petua. pe2 aazo da igno2ancla donde f e  acha a /anctldade &
Alterations todallas to toda!19s
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os flemedios da /aude & da uida inmo2tal.
Capitollo ,v°.
0 Monje q uay caminho da pfeigom & cobijga legitiraamete de 
peleja^ em e/ta batalha /pual. /eja /tranho a todo uicio da yra 
& da /anha, E ouga aquello q lhe mada o ua/o da eleigom. Toda /anha 
queixume braado. & bla/femia, /eja ti2ada de uos & toda malicia.
Quando diz  ̂toda yra /eja ti2ada de uos.» no tira affo2a nehuua 
a//y como q?ueito/a & nece//a2ja a nos, Se nece//a2ya cou/a he 
cura2 a//y o j2maao errante, aui/e//e bem q !Jhdo pooe a meezinha a 
aquelle que po2uentu2a trabalha com meno2 feb2e. non enuolua a //y 
mee/mo em mais /cu2a jnf!2midade de /cu2ydade. Nece//a2ya cou/a 
he a aquell q a chaga do outro ameezinha2 de/eja. q /eja fo2a de 
toda jnfi2midade & doo2. em tal modo q lhe non digam aquella 
/entega do euangelho. <t fi/ico cura a ty mee/mo, E /e uees o 
a2guei2o no olho do teu j2maao. po2q nom co/ij2as a traue q tees no 
teu olhoT5))
CalqS moujmeto fe2uete de hira cegua os olhos do co2agom & o 
agume da ui/ta. E tragendo traue de mayo2 & mais ualente doenga. no
0I4J4. Alteration; pelejam to peleja2
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leixa home contepla2 o /oil da ju/tija. Non amota mais q ponham 
ante os olhos pa/'t a dou2o q de chubo. ou doutro metal qlq2. a 
nob2eza do metal no faz deferenqa na tal ceguydade.
Capii? ,vj°.
GE2taraente nos teem9 hua amini/tra<jom [64v] da yra enktada em 
nos co grande ,pueito. A qual /oomente rrecebe2 he a nos p2oueito & 
/aude. E e/to quando n9 a//anham9 9tra os de/o2denados & de/obedietes 
mouiment9 do no//o co2a5om, E quando aqllas cou/as q auem9 de faze2 
ou falla2 em p/enqa dos homes, n9 aqueixam9 ulj2em & etra2em 
/codidamete e no//9 co2asooes. temendo a p/enja de ds q penetra 
todallas cou/as com os /eus olh9. e//o mee/mo a p/enja dos agos, ao 
qual non /e podem /conde2 e modo nehuu os /egredos da no//a 
co/ciencia. Ou quado 9tra e//a mee/ma yra n9 a//anham9. po^q fe 
moue cotra o j2maao. E quando de nc//a alma aftincam9 os mouymet9 
mo2taaes. ne leixam9 n9 /egredos do no//o peito fica2 treeuas de 
hira enpeeciuees. Em tal gui/a /e a/anha2. n9 en//ina o -ppheta 
dauid, 0 qual e tanto e/ta enxota2a dos /eus /entidos. q ne dos 
/eus jnmijgos q ds po/a nas /uas maaos. no quis toma2 uinganja. ode 
diz. « A//anhadeu9 & no queirades pecca2.» Elle ajnda quando 
cobijyou a augua da cl/te2na de bethleem. & a fiecebe//e das maaos 
dos barooes fo2tes q pa//a2om £ meetade das aazes dos emijgos. no a 
qs. Mas trazida logo a /pa2geo em tla, E a//y irado. apagou a /ua
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uoluta2yo/a paixom da cobijga. & /acficou aquella augua a ds. & no 
conpo o de/ejo da /ua cobijga. «Man//o me /eja da /e nunca feze2 
tal cou/a. £uentu2a pode2ey beue2 o /angue & pijgoo de/tes homes q 
fo2om po2 ella7̂ > Ou quando /emey o maldizia langandolhe ped2as em 
p/enga de tod9 /eendo el ungido em -Rey. E aby/ay filho de /a2uya
pncipe da cauala2ya e uigaga da jnju2ya rreal, demadaua a /ua
cabega /ee2 talhada. 0 /ancto dauid 9 o /eu cruel con/elho. 
moujdo co piado/a /anha gua2dando o nygo2 & o modo da paciencia 
di//e, « ffilho de /a2uya q ha antre my & ty7 leixoo q me maldiga,
o Senho2 lhe madou que maldi//e//e a dauid. E qm [65r] he aquell q
/a ou/ado de lhe dize2 po2q fez e/to. Ex o meu filho q /ayu dos 
me9 lonbos. demanda a minha alma, quanto mais o filh0 do gemeo, 
leyxoo q me maldiga /egundo o mandado do /enho2. Se puentu2a parara 
metes o Senho2 aa minha afligom. & me fa2a alguu bem po2 e/ta 
maldigom de oje7»
E2go he n9 madado q n9 a/anhem9 /audauelmente. mas a nos 
mee/m9 & aos mouymet9 maaos q n9 uee. mas no n9 tragamos a afecto 
enpeeciuel. E//a raee/ma /entenga decla2a mais euidentemete o 
u/izinho q /e /egue. « Que dizedes em uo//9 co2agooes. en9 uo//9 
leitos. /eede conpugidos.» /. todallas cou/as q cudades en9 uo//9 
co2agooes q uenham £ aguilhoees arreuatados. arredandoos com 
tenpanga de co//elhos. co /eus /trupos & to2uooes. corregedeas &
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emedadeas com pugimeto /audauel. E mais o /ancto apllo qSado hu/ou 
do te/temunho de/te u//o dizendo. « Aj’j’anhadeu9 & no quei2ades 
pecca2.» emadeo. «o //ol non /e ponha /ob2e a uo//a /anha. nem 
dedes luga2 ao diaboo» /e enpeeciuel cou/a he o //ol da ju/tiga 
poe2//e /ob2e a no//a yra. E nos jrados logo damos luga2 ao diaboo 
em no//o co2agom, como madou ecima q n9 a//anhemos dizendo.
« a//anhadeu9 & non quei2ades pecca2.» £uentu2a non diz e/to 
magnife/tamete. « a//anhadeuos contra uoff 9 peccad^. & 9tT a uo//a 
/anha. q puetura rrayndouos o /ol. o //oil da ju/tija q he xp5 . 
pella uo//a /anha /e ponha, & as uo//as uoontades fiqm treeuo/as.
E pa2tindo//e elle, dedes luga2 ao diaboo em uo//9 co2agooes.»
Do qual /oil o /enho2 faz me50m piio -ppheta. « a aquelles q 
temerem o meu nome. na/cera o //oil da ju/tiga. & faude enas /uas 
jnfi2midades.» 0 qual em outro luga2 demo/trando q o //oil /e pooe 
aos peccado2es, & aos fal/ / 9  -pphetas. & a aquelles q /e a//anham 
ena meetade do dia, diz ^po/e/Jelhe o //oil na meetade do dia.»
Ou bto /egundo entendimeto figuratiuo. a uootade ou a rrazo Q65v] 
q he chamada /oil, po2 }£nto alomea todallas cuidagooes. no /e 
apague p peccado da yra. po2q po/to elle, as treeuas das to2uagooes 
co o /eu auto2 q he o dyaboo. no ocupe todo o /entido do no//o 
co2agom. & nos a//i ce2cad9 de treeuas bem como e nocte cega. non 
/aibam9 q ajam9 de faze2, Em tal entendimeto he dado e e/te lugtt'
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do apllo. em n9 /tabellecimet9 dos uelhos. ca nece//a2io foy de 
dize2em algua couj’a da y2a. a//y como elles /entiam. como qZ nos 
fo//em9 mais longos £ palaura. os quaaes nom con/ente que fique em 
mo//o co2ajo /eq2 £ huu mometo. gua2dando em todas gui/as aquello 
do euangelho. « Aquell q a/fanha a J'eu j2maao. digno he de juizo.» 
Mayo2mente J’e he couj’a licita a//anha2//e ataa o //oil po/to. 
pode2ya mujto hem /ee2. q as to2uagooes da alma pode2ya conp2 o 
mouymento da yra ulguadeira ante q a //anha ouue/fe /ua fo2tuna ou 
fa2tu2a. E ante q e/te //oil /e to2na//e £a /eu o2iente.
Gapitollo .vij°.
MAs q derey daqlles dos quaaes non po//o falla2 /em minha 
confu/om. a cuja hraueza & /anha. no tan /oome no pooe te2mo ao 
ouciente de/te /oil. mas £ dias mujtos £longando ytxa. aqlles q /om 
mouidos. ire/uando & /condendo o rranco2 do co2ago, Neguam £ palaET 
q fe a//anham, mas e//a obra & cou/a demo/tra q elles fe a//anham 
muy grauemete po2q lhes non fallam com palatT ho2denada. ne com 
aquella brandeza aco/tumada. & entende q no peccam. po2q non toma 
ulgaga da /ua yra. A quail como q2 q a no conp2 pa2ceiramete. ou no 
/om ou/ados. ou po2q ce2tamete no podem. rreto2nam e //y em e/fa
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mee/ma. cozendoa com /illencio & callando//e co//umena e ffy mee/m9. 
E no lanjado fo2a de ffy a ama2gura da t/teza. /inooena £ /paqo de
dias. & affy £ tenpo /om aman// ad9,
E hem como J’e e/to no fo//e a fim da uingaja. a cadahuu & £a 
cadahuu /ati/faze2 auodo/amete a /ua .ppa /anha & tri/teza. quando 
uee ho2a £66r] conp a /eu pode2 o q a -ppa hira de/eja. A qual 
cou/a fazem aquelles q non ama/fam os /eus mouimetos £ de/e jo de
man//idooe. mas po2q non pode uinga2. & non podera mais faze2 a
aquelles de q /om yrados. /enom fe lhe falla2 co benignidade 
acu/tumada. Bern como 1 a yra non /e deue de ttefrea2 /enon em nas 
otras. & q non deue fee2 pncipalmete arrincada dos fegred9 do no//o 
pecto. em tal gui/a q nos /cu2entados pellas -Cuas della, no 
rrecebam9 lume de con/felho ne de /ciecia -pueito/a. mas ajnda 
leixam9 de /ee2 tenplo do /55 /pH q mo2a em nos. A yra rrefreada 
non anoja os q p/entes /om. mas a//y apagua o /prendo2 do /pu 
/ancto. hem como /e fo//e de fo2a manife/tada.
Ou em q modo q2 ds q /eja ou du2e em nos feq2 £ huu mometo, 
o $11 no con/ente ofe2ece2 /acfici^ de no//9 co2ajooes. ne de 
no//as o2asooes. /e conhoce2mos q alguu tern algua cou/a contra nos 
dizendo, Se offe2eces a tua offe2ta ao alta2 & aly fo2es 
rrenebrado q o teu j2maao tem algua cou//a contra ty. leixa a tua 
offe2ta ao pee do alta2 & uay pmei2o rreconcilliate co o teu j2maao. 
& affy uem & offe2ece tua offe2ta.» Como e2go no di2ey eu q a yra 
non /e deue de rretee2 £ muyt9 dias. ne ataa o //oil po/to. pois q
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aqll o qual diz o apllo. «hy2ado. j2maao tern algua 
couj’a non lho conj’ente ds. q offe2dga o2aqom,)> E a tod9 diz o apllo. 
«orade J’em antpoynento,» « em todo lugua2 leuantade maaos pu2as J'e 
jra & Jem contradijo.» fica e2go ou q nuca ho2em9 rreteendo e noJ’J’9 
co2ajooes ej'ta peqonha. J’eendo culpados e aqlle pcepto apoj’tolico. 
e o qual n9 manda q J’enp o2emos, ou J’e puentu2a q2em9 egana2 a nos
meej'mos offe2ecedo o2a5o8es a ds J’eu ai.tredicto. non lhe
offe2esam9 o2asom, mas cotumacia de dej’obediencia.
E po2q mujtas uegadas acontece q men9psam9 noJ’J’9 j2maaos
enju2yados, ou pella noJJ’a maldade dizem9 q nom J’om jnju2yados. Po2 
tanto o fij’ico das almas & J’cold2inhado2 das coujas J’condidas. [66v] 
querendo tira2 de nos de -Raiz as ocaj’iooes da yra. no tan J’o°mente 
J’e nos fo2m9 jrad-9. manda q ̂ doemos & J'ejam̂  rreconcilliad9 a noJ’J’9 
j2maaos. & q nom rretenham^ memo2ia nehuua de jnju2yo. ou de dapno. 
Mas ajnda J’e Joube2m9 q elles tern algua couj'a contra nos. o2a 
juj’tamente. ou jnjuj’tameto. affy meej’mo manda q leixem9 o noJ’J’o dom. 
f, rrefreado nojjas o2ajooes. trigoj'amete n9 uaam9 rreconcillia2 a 
elles. & affy pmei2amete fazendo o2ajom. offe2efam9 noJJ'as offe2tas 
pu2as & fe  magoa. Nom J’e delleita aJ’J’y o JJ1 enho2 comuu de todallas
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cou/as enos no/J^ J-uijos, 5 aquello q guaanha e huu, £ca em outro 
aj1J1 enho2andeJ'J'e a jra, E na pda de cadahuu ell pde, o $11 £ huu 
raodo de/eja & Jpa a Jaude de todos. E po2 tan to pe2 ygual non fa a 
o2a5om uallioja. fe alguu ouue2 9tra nos, ou nos contra elles. 
quando com /pu jnchado rreĵ uan? o fell da Janha.
Gapxi? ,viij°,
MAs po2q n9 deteem9 tanto em n9 pceptos euangellicos & 
apo/tollicos, Em como affy fela q a lley uelha q pa2ece q tern algua 
couja de pdom. eJ’J’a meejma cauida dizedo. « Nom auorrejas teu 
j2maao eno teu co2aso.» Em outro logua2 diz. « Nom feja nenb2ado 
das jnju2yas dos teus cidadaaos,» E ajnda mais diz, «Os caminhos 
daquelles q rretee memo2ya da malfeito2ia uaao aa mo2te.» Vees aly 
como /ee a maldade. non ena ob2a tan /oomete he talhada, mas ajnda 
ta J’oomente n9 Jegredos dos peJTament9 he arrinquada, quando o 
gualla2dam & a rreconpenjagom da jra & do hodio, no ena ob2a ta 




AAs uezes uecid9 de J*obe2ua & de inpaciencia. quado q2em9 
caj'tigua2 os noff? deJ'conpoJ't9 coj'tumes. de(/'ejajn9 j2cjamete os 
de.pt9, bem como fe  ally no ouueJ'J'em9 alguas 9tra2ydades q logo ally 
acha2emos a u[67rjtude da paciencia. E JcuJado a naff a. negrlgencia. 
tendo q o monymento da -̂ paciencia, non uem po2 noffa, culpa, mas po2 
peccados de no/J^ j2maaos. E quado n9 to2nam9 aas cou/as do noi'J'o 
erro2. nunca pode2emos uijn2 aa fim da paciencia & da jxfeisom.
A /Jama e2go da no/Ja emenda & da no/fa manJ'J'idooe. non na 
auern̂  de poe2 no aluid2o alheo. q non Jeja J’ojeita ao noi’J'o pode2yo. 
mas mais em noj'ja condijom deue de fe e2 Jtetuada. & a ffy non n9
paJ’J’anha2. non deue de ulj2 da pfeigom do outro. mas da noJ'J’a 
utude. a qual non fe  guaanha pella paciencia alhea. mas pella -ppa 
grandeza do co2a$om.
Enpo demanda2 o de/to. aos ba2ooes pfeit9 joteece q ja fom 
cu2ad9 de todo uicio. cozidos os peccados pu2amente ena congragagom, 
& entom entra2 eno de/to. Nom £ fuga de cottdice. mas £ aazo de mais 
alta cotenplajom. o $11 he2mo non fe  pode conphende2 J’eno dos 
pffeitos. Quaaesq2 peccad9 non cu2ados q Ieua2m9 co no/co cube2t9 
pa o deJ:to. ally f e  f e nti2o. Po^q o he2mo a ffy  como Jabe rrefrea2 & 
manifej'ta2 aos coj’tumes emendados pu2a cotenplajom. & uij’ta muy
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cla2a do /egre dos /pHaaes. affy allies 5 nien9 caj’tifad9 Xom em n9 
cuXtumes. os Xeus peccados non tan Xooraete acuj’tumou de os gua2da2. 
mas ajnda ajuntall9. E ento entende cadahuu q he paciente aXXy & 
homilldo/o. de quato no conuX/a com home nemhuu. mas ijhdo uee2. ou 
fe antrepoX mouymeto de }£Llq2 ocaXiom. Iigei2amete /e to2na aa 
natu2eza antigua. & delle /ubitamete os uicios q jaziom Xcondidos. 
correm & faltam de ca & de 11a affy como cauall9 Xem freos q faae 
das Xtraba2yas folgados £ longa folganga, E ef tonce mais cruelmente 
& mais fo2temente leua aa mo2te o -ppo carretei2o. mais fe 
ebrauecem os peccados em nos. leixada a contiX/agom dos homes, fe 
pmei2amete no fo2em pu2gados E feq2. effa, Xoonb2a da paciencia q foo 
jnmagina2ymete poX/uymos polla pXenga dos j2maaos & nota pub2ica,
[6?v[] mais aginha a pdem^.
aXXy como todallas pegonhas das Xpentes & as jeeragooes das 
beXtas feras, quando mo2am em no deXto & jaze enas Xuas couas, ne 
po2 eXXo non Xom julgadas po2 non pegoentas. po2 no enpeece2em a 
negue. eXto no o faz a Xua boondade. mas a mo2ada do deXto o faz £ 
neceXXiiade. As quaaes po2 quato Xom autas £a enpeece2 & fe2i2 
quando acham Xufficiencia de aazo. longo & nrijamente lan5am fora a 
pegonha q tijnham Xcondida dentro, E po2 tanto aos q buXcam £feigom 
no auoda. non fe affanha2 9^ra o home. Wenbra a nos outr^ morado2es 
do deXto q n9 aXXanhauamos 9^ra a pena da Xpbura po2 fee2 dellgada 
ou groffa,. ou 9tra o cutello quando he boto & co2ta pgui gof amente.
& 9bra a ped2enceira. quando n9 trigamos aa lygom, Se £uentu2a a
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252faajca ta2de rrej'plandece della. E affy exramos Jcorregamos e 
mouimeto de JJanha. bem J'e em no mudo non ouueJ’J’e. outro aazo de 
J'anha Jenon 9fT as mat!as enj’enj'iuijs. ou btamete Stxa. o diaboo. 
o qual maldlzendo as creatu2as nomeamos. polla qual couj’a aa rrazom 
da pffeijo tan Jo omen te no he aj'az q os homes non J'e jam pjentes. 
en9 quaaes ob2e a noj’J’a yra, J'e a paciencia pmei2o non fo2 poJ’J'oyda, 
& o dejejo da J’anha J'e quei2a enJ’J’aya2 9tra as cou/as mudas & 
J'peciaaes meudas. A ^11 J'eendo em noJ’J’o co2a9om. no n9 leixa cada 
dya poJ'Juy2 o J’tad.o da maJ’J’idooe. Ne n9 leixa ca2ece2 dos peccad9 
outr9. Jenon J’e nos £uent" penj'a2m9 em noJ’J’o co2a50. q pell9 noJ’J'9 
mouymet9 a jam 9 alguu p2oueito ou guaanho, po2 quato as couj'as Jem 
alma & mudas, non rrej'pondem as maldigooes da noJ’J'a J’anha, E a 
deJ’tenpanja do noJ’J’o co2a5o non he prouocada a mayo2 Jandice de 
J’anha, A noj’J’a alma.
po2 a qual couj'a J’e cobij5am9 de aue2 a J'J’oma do pmio diuinal, 
e o qual J’e diz. « bemauentu2ad9 fo  os linpos de co2ago. ca elles 
£68r] uee2om a ds.» Nom ta J’oomente ej’ta he de tira2 de noJ'J’as 
ob2as. mas conp que J’eja axrincada de todo das etradanhas dos noJ’J’9 
co2asooes. Non ap2oueita2a muyto arrefrea2 o enpinga2 aos J'egredos 
do noJ’J’o co2aso. mas manda a palaura euagellica 9tra a rraiz dos
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peccados. po2q J’em duuida arrycadas as rraizes, nunca mais adeante 
da2a fructo. E a ffy podera a alma du2a2 continuadamete em toda 
paciencia & Janctidade ifhdo eft a fo 2 arryncada. no de JVb2e a face 
da ob2a & dos fect9. mas das cama2as dos pej/ametos. & pa o 
omicidio no fe e 2 ppe2trado. arryncaJ'J'e a yra & o odyo, /em os 
quaaes o mal do omecidio no J’e pode conp2. « Aquel q fe afanha a 
J’eu j2maao homecida he.» J1. em quato em no co2ago comega a mata2, 
cujo Jangue e prezenga dos homes, non com maao. ne co da2do J'pa2geo. 
po2 o dej’ejo da j2a do S°^ he julguado po2 omecida. & non po2 a 
ob2a po2q elle da2a gualla2dom a cadahuu. ou pena Jegundo dej’ejo da 
uoontade. Ace2ca daquello q diz o .ppheta, «Eu uenho pa apanha2 as 
J’uas ob2as & os feus penJ'J’amet9. co todallas gentes & lingoas.» E o 
apoj'tollo diz. «Antre J'J’y J’e acuJ’a2om os penJ’J'ament9 & J’e 
defende2om em aquel dia quando ds julgua2 as couj’as J'condidas dos 
homes.»
Enpo he de JVbe2 q em algu9 liur9 he achado. q o q J’e afanha 
9V  J’eu j2maao J’em cauj’a. he culpado de juizo. & Jobe jo he dize2 
J'em cauj’a. E foy eadido daquelles q penJ’a2o q non eram de fogi2. aa 
y2a q he com couj'a juj’ta, Em como aJ’J’y J’eja q nehuu raouido J'em po2q 
& J’em rrazom. non poJ'J'a dize2 q J’e a/Janha J'em cauj'a. Pella qual 
couj’a lhe pa2ece J'ee2 adido co rrazom. os quaaes non entede2om o 
ĵpoJ’ito da J'ancta J'cptu2a. q q2 poda2 & co2ta2 toda -flaiz da J'J’anha. 
ne q2 rre/ua2 e modo nehuu ocaj'yom de J’J’anha, Ca J’e n9 fo2 
cojentido q n9 aJ’J’anhem9 co cauj’a. J’eja aducida oca/iom & aazo pa
n9 aJ'J’anha2m9 J'em cauj’a. A fflm da paciencia no J’ta e J’e aJ'J’anha2 
juj’tamete, mas [68v] em J’e non aJJ'anha2 em modo nehuu. Como q2 q 
^to q J’e diz «J'em cauj’a.» eu ° poj'j'o a ffy  enpetra2. f .  Aquel J’e 
aJJ'anha J'em cauj’a. ao qual non pteence q o yrado peja pdom,
Enpo melho2 he tee2 como dicto he. Po2q mujt9 exenpl9 nou9 & uelhos 
Jom achados fcpt9 a eJ’J’e meejmo ppoj’ito,
Capii?. ,x.
P02 tanto ao caualei2o de x pellejado2. Iigei2amente conp2e 
ti2a2 da rraiz os inpet9 da yra. Da qual. efi2midade eJ*ta he a 
meezinha pfeita. q pmei2o creamos. que em modo nehuu no couem aos 
juj't9. ou non juj’t9 affan haZffe JJabendo po2 ce2to q logo em e ffe  
poto pe2de2em9 o lume da dll’ ere 50m. & a fi2meza de dereito 
conJ’J’elho & onej’tidade & a conpaqom da juJ’tija, Se pella uentu2a o 
pncipal do noJ’J’o co2a5om fo2 J’cu2entado p as J'uas treuas. E de 
mais logo a pu2eza da noj’J’a alma £a to2nada. nem em guij'a nehua non 
pode2a Jee2 mo2ada do J’pD J’ancto, mo2ado em nos o /pH da y2a. E e 
fim q penj’jem9 q no n9 cop2e o2a2 em modo nehuu Nem quando fo2mos 
yrados. non n9 conp enuya2 rrogos a ds. & antre todallas couj’as
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tenhamos ante os n a f f9 olhos a enbtidooe do J’tado & condi50 humanal. 
bem como J'e cada dia dej’te mudo n9 ouueJ'J'em9 de }?ti2. Non n9 ual 
nehua couja aa continecia da caj’tidade. ne a rrenunciajo das 
rreqzas. ne o men9pzamento dellas, Ne n9 conp mujto os trabalhos 
dos jejuus & das uigillias, aos quaaes pella Joo y2a & hodyo, 
p2omete to2met9 etnaaes o juiz de todo o mudo,
AcabaXfe o liS do J’pu da yra. E comgaJ’J’e o liu ix, do J’pu 
da iifteza.
[liS . ix. J
n ° ' 4 °Cap .pmeir .
A QUINTA BATALHA HE DA t'JTEZA GU A/'T AD 02. CUJ9 aguilhooes j'em 
bota2. a [̂1 J’e em todos noj’J'9 cu2j’J’9 & caj’os deJuay2ados. ouu 
licenja de poj'J'oy2, o noJ’J’o [_69r] co2ajom £ todollos momet9 da 
noj’J’a uida. n9 arreda2a da uij’ta & contenplajom deuinal, E aJ'J'y a 
uoontade ajeytada de todo J'tado de pureza. derrybaa & fazea 
apod2ece2 da rralz Nom leixa a alma conp2 as o2ajooes co a lidice 
acuj’tumada, non a leixa encoJ'ta2 aos rremedios da J’ancta J'cptura. 
Rom leixa o home Ĵ e2 manj’o & ^ziuel a J’eus j2maaos. & fazeo 
inpaciente & aJjjp a todollos oficios das ob2as & da ftellegiom. E 
pdido todo J’aao conJ’J’elho. & to2uada a fI2meza do coZafS. fazeo 
aj’jy como Jandeu, & dej’fazeo & qbrantao co pennal dejpayom,
Polla qual rrazom J'e dej'e jam9 de trabalha2 em na conquij'ta. 
ligeiramente non com temo2 ne meno2 auijameto ej’ta enfi2midade de 
nos deue de Jee2 curada. ((Aj’jy como a tga enpeece aa uej’tidura. & o 
umem ao paao, aJ'J’y a iJJ'teza epeece a co2ago do home.» Ajjaz 
euidentemete & qjpamte decla2ou o J’pU deuino a fo2ja dej’te 
pejonhento & mortal peccado.
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He ce2to q a ui/tidura rxuda do dente da traja, no he de uallo2, 
ne ha ujo honroj’o, ne de/ aly auante ejjoe ningue p<jo ne ualo2 delle. 
Ej/o meejmo o lenho cauado dos umees la no he couinhauel pa o edifflcio. 
mas merece Jee2 contado p>a maia2 do fogo. AJ’J’y meejmo a alma que he 
comej'ta d9 bocad9 roazes da £ftez& . J’em p2oueito /a aa uej’tedura 
pontifical em cuia go2geira & colla2 o unguento do J’pu f co dej’cende 
do ceeo. dejpois q vnge a ha2ba de aarom. AJ'J’y como he dcto pIXa 
diuinhafo do -ppha dd'. J*. «SIc unguentu in capite: qd* dej’cendit in 
ba^ba ba2ba aaxo. Quod dej'cendit in o2am uej’tlmeti ei9.» Ne aa ob2a 
daquel teplo J’pHal ne a J’eu ho2namto podera pteece2. ao ql o J'abedo2 
macanico paulo pos a licece dizendo. «Vos J'odes templo de ds. & o Jpu 
Jacto mo2a e uos,» De q condico J’eia aquelles linhosj a ej’poj’a o 
enj’ina enas cantigas d9 cantares dizedo. «Aj' noJ’J’as traues Jom de 
cip2ej’te & os caibos das no/Jas caj'as de cedro.» E po2em tal madeira 
como ej'ta he ej’colheita pa o teplo £69v[] de ds. po2q J’em de boo 
cheiro & J’em pod2idooe. ne J’em Jobiect9 aa corrugo ne aa uelhice ne a 
manja2 de umees,
Aas uezes J’e J’egue iifteza da ira pcedente. aas uezes po2 
cobijga de gaanho. ou po2 no tanto p2oueito J’e J’ooe a jeera2. & 
e f to ijhdo o home uee q caae a ejpanga dej'tas couj’as, as quaaes 
tijnha concebidas em Jua uotade, E aas uezes no auedo couj'a nenhua 
mais pllo J’oo J’e til Jeguimeto do jmiigo aJ’J’y arreuatadamete J'omos 
derribad9 a ej'ta pod2idooe de tal guij’a que ne a uijnda das couj’as 
neceJ’J'arias ne d9 amjg9 no podem9 recebe^ co a lidice acuj’tumada.
E (£Lq2 couj'a q delles fo2 p2onuciada, ajnda q J'eia bem razoada logo 
arreuatadam^0 a julgam9 po2 nenhua & J’obeia. Ne lhe dam9
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repoj'ta nenhua boa. po2q todo a q /aae do noffo co2ago todo ue 
tengido com fel de ama2gura.
Onde J'e moj'tra magnifej'tamete. q ne J’emJ) Jom9 mouid9 d9 
aguilhooes d9 pecad9 alheos. mas mais d9 noJV9. os quaaes teem9 
engarrad9 em nos meejm9 as couj'as & as Jementes das eniurias & d9 
pccad9- as quaaes qhdo ue o ho2ualho da tentago logo J’aae & faze 
flo2es & firucto.
Nunca nenhuu enfraquecido pHny pecado alheo he coj'trangido £a 
peca2. J'e no teue2 em J'eu co2ago poujada a materia d9 peccad9> Nem 
ento J'ubitamente crea alguu q he enganado qhdo oolhando a fe2moJura 
da molfi. ue a cai2 no foio do fogo da to2pe cobijga. Mas mais deue 
cree2 q a jnfi2midade oculta dentro eno meolo Jayo aa ]§ga £ 
ocaj’lom da uij’ta.
E pdrende ds cado2 de todallas couj'as. p2oueendo aa cura da
J'ua feitura antre todallas couj’as & J’abedo q as cau"as & raizes 
257das jniurias nom auiam morada em nos outr9- mas e nos meej’m9» 
madou q a companhia d9 j2maa9 no era de egeita2. ne aqlles q nos 
entendem9 q n9 anoiarom ou q nos anoiaJ'J’em9 a elles. no auem9 de 
auorrece2. mas mada q os ab2adem9* J'abendo elle q a £feigo £?0rJ 
do co2ago non J’e gaanha tato co alongaraeto dos homees como da 
utude da paciencia. A i£L aJ'J’y outo2gada. aJ'J'y como n9 pode 
coJerua2 pacificos. com aqlles que auorrece a paz. aj’jy meejmo J’e
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no fo2 po//uida. fa2nosha de/aco2da2 daqlles q milhores & mais 
gfect9 /om q nos. As oca/iooes d9 arroid9 £ as qaes n9 £&T/am9 
£a de/epacha2 aqlles con q /om9 junt9 ena conu/aqora humanal 
de/ffalecer no pode. E po2ende as couj'as da t/teza. pollas quaaes 
n9 arredam9 d9 pmeiros. non fugim9* mas arredamon9*
as quaaes /em duulda fe fo2om ca”tlgadas. no dlgo co homees. 
mas com as feras b2utas. ligelramente podera 9ulj2. /egudo aqllo q 
he /cpto eno liuro de job. «as be/tas da trra /am man/as a ti.»
As comoqooes q uee de fo2a. no recearem9. ne n9 podera /ee2 fctos 
e/candal9 aa de fo2a. fe dentro e nos mee/mos as /uas raizes no 
fo2e ektadas «paz multa /era a aquelles q ama o teu nome. & no 
lhe /era fcto e/candallo.» diz o «ppha.
Cap° ij°.
Ham out1- jeeraqo de tri/teza. a $1 non traz a alma do pecante 
a correiqo de uida. ne a emenda d9 peccad9* mas a mo2tal dejejgaqo. 
o IJ1 nem leixou caym fazer pendeqa depois do omlcidio. ne a judas 
de/pois da treiqo ne no leixou bu/car carainho de /atl/ffaq.o. mas 
trouxeo a fee2 pendurado em laqo.
E po2ede em huua cou/a /oo a li/teza he de julgar p2oueito/a. 
ou JJndo n9 pe/a d9 peccad9* ou <$hdo /om9 a/cendid9 em de/ei9 da 
£feiqo. ou JJndo concebemos a comtemplagom da beaueturanqa q he po2 
uI32« Da ql diz o aplo paulo. «Aquella tri/teza q he /egudo ds.
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obra pendenga e/taujl p a /aude. A tri/teza do /egre ob2a morte.»
Mas aqlla il/teza que ob2a pendenga. /tauil £ /aude obedlente 
he. gracio/a. humildo/a. man/a. /uauel paclente. a//y como aqlla q 
de/cende de ds & J'e e/tende & offerees a toda doo2 do co2po & do 
Jpu J'em can/ago. po2 dej'elo de pfeigo. E a//i como leda polio J'eu 
-pueito & recada rete em /i toda gcio/idade & [?0v3 affabilidade & 
te en /i mee/ma todollos fruct9 do J’pu. os quaaes conta o aplo 
dlzendo. «Ca21dade. J5ze2. paz. longanimidade bondade. beninidade. 
fe man/idooe. contlnencia.» Mas ej'ta he a rauy a/pe2a /em paciencia 
dura chea de ranco2 & cho2o /em p2oueiro & de/e/pago penal & aquel 
q a ab2aga2 reuogoo da iniu/ta /audauel & qb2antoo p  doo2 a//i 
como cou/a /em razo & fazeo antrepoe2. non /oo a eficacia da orago. 
mas ainda faz auacua2 todollos fruct9 /puaaes q di//emos. os 
quaaes a outa /oube da2.
Folia !£l cou/a afo2a aqlla que he tomada. ou p pendenga 
/audauil. ou p  e/tudo de pfeigo ou po2 de/eio das cou/as q /om po2 
ulj2. toda out" tfte za . a//i como de mo2te he de ga2da2. E a/J‘i 
como ao /pu do fo2nizio ou de filla2gia ou de ira de nc//9 
co2agooes de todo he de arrinca2. a//i ao /pu da ij/teza q no he 
/eg ds deuem9 a fogi2.
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Ej’ta mui rao2tal palxo ajji de nos poderem9 lagar. J’e a nojja 
uotade p contemplago Jpual cada dia ocupada Ieuanta2m9 £ ejperanga 
& dejelo da beaueturaga que he po2 ulj2. E p ejte moso todallas 
geeragooes de -t̂ ftezas. aj'J’i as q dejcendem de algua y2a 
trajpajjada. ajjl como daqllas que a uee po2 £da de p2oueito. ou 
po2 dejjpzameto a nos fcto. ou as q J’e geero das jniurias q n9 
fezero ou aqllas q da cofujo da uontade dejarrazoada .pcede. ou 
aqllas q n9 eduze a mo2tal dejpago. todas ej*tas poderem9 Job2epola2 
co rejgua2dameto das couj’as pdurauees q J’om po2 vlj2 durando J’emp 
led9 & no mouldigos no caindo enas adiijldades ne enJobe2uecendo e 
as beaueturangas cojirado que huas & as outs J'ubitamente J’e 
ejcorrega.
Jnfans
AqueJ'ta muito eganoja palxo aj'J’i de nos fo2a langada. ou 
langa2 poderem9 Je a uontade nojja £ Jpual culdado cotlnuadamete 
ocupada a ejpaga do q ha de J’eer & a coteplago da p2ometida 
beauenturaga leuantarm9* Pe2 aqjte [JlrJ modo todallas geeragooes 
das -tjtezas. ajji as q dalgua Janha pajjada dejcende como as q pen 
leixameto dalguu gaago ou pda a nos feta uenha. ou as q Je geero 
das eju2ias q n9 fezere. ou as que da dejarrezoada uotade &
de/conce2tada p2ocede. ou as q a pegonheta dejpago n9 enduzere. 
nos poderem^ be J'ob2epoia2 co reJ'gua2damento das pdurauees couj’as 
q ha de uI32 J'emJ) led 9 & non mouedigos durarem^, Nem de caj’os que 
acontega Rentes dejpzad9 ne d9 bees ,fefli9 leuatad9 huu & o out° 
aj'J’i como couj’a ejcorregaujl & q aj'inha paJ’J'a coteplando.
AcabaJ'e o liu do Jpu da trij'teza & comegaj’e o liu . x. 
do Jpu da augidia.
[.liu. .x.]
Cap° .j°.
A J’exta pellaia he. a que os ggos chama a y2a aynayle. 2^
A qual nos podem9 chama2 noio. ou coita de co2ajo. Ej’ta he uizinha
260aos Jolitarios & mais .puada aos q mo2a eno de/to. E he jmjgo 
mais de cote & mais topado2, Mayo2mete comete o home & o anoia a 
o2a da J’exta. ajjy como hua feb2e q vem a tp3 9e2to & co ho 
arripiamento traz coj’igo fogos a2detiJ'J’imos a ora qe2ta os quaes 
poe dentro ena alma do efe2mo. mayo2mete algu9 dos velhos dize q 
e/te he o demon jo da metade do dia. /egudo J'e poe e aql pj'almo.
«Qui habitat in ad uito2ul altij/imi,» a !£L depois q qe2ca2 a
mezquinha da alma co entejo do luga2 jeerara faj'tidio da yella &
dos j2maos q mora aje2ca ou longe delle jeera huu menosJTzameto bem
como de negligentes ou de menos JpHaes & faz o home to2pe & enhato 
a todalas obras da Jua caja, Nem o leixa Jee2 na qela ne lhe 
cojente q J’eja aa lijom etento & fazeo geme2 ameude q no ap2oueitou 
tanto tpo nehua couj’a. morado e a 9ella nem ouue frujto nehuu 
Jpual, E em quato fo2 ajutado ao deJe2to aqixa/e J’uJ’pirando & 
doedoje q he miguado de -pue jto J'pe9ial. e quato durou e aquel
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Iuga2. E que podera rege2 os outros & ap2ouejta2 a muytos. & que 
no edificou nehuu, ne co J’eu ej'tabelej" cimeto nuca ganhou nehuu q 
foJ’J’e. Os moej’tey2os J’ituados longe mag£?lv3nifica dizedo q aqlles 
luga2es J^m mais couenientes pa a-pueita2 & mais cofo2mes aa J’aude,
E pinta q ahy a cove2fa.$a. dos moges he mais gfioja & chea de 
dulfura J’pHal, E polo cotray2o todalas couj’as q J’e faze em no 
deJe2to todas J’em ajpas & q no ta J’omente no ha edificagom nehua 
enos q mora J’oos eno he2mo mas q eJ’J’e come2 & goue2no nom o podem 
aue2 J’em gnde trahalho do co2po, E finalm^® dize q J’e no podem 
J’alua2 durado e tal luga2. Jena leixando a fella aa qual J’e to2nara 
outra uez a mora2, el danara a f f y  mefmo. E dejpois a qnta & a 
J’exta hora Jpta quata fraqza & tanta fame de come2. be como J’e foj’e 
caj’ado & dej’feito de longo camjnho ou de longo trabalho ou bem como 
J’e leixaj’e de come2 £ jejuu de do9 ou tres dias. E enta oolha de ca 
pa la & aj’jy ej’tando JuJpira. po2q no vee v T j2 fray2e nehuu pa J’ua 
copanhia, Ameude entra & J’ae da fella & oolha o Jol & paregelhe q J’e 
moue ta2de pera o ogidente, E p ej’ta gulf a co hua cofujom dejrazoada 
da uontade he ge2cado bem como de neuoa ej’cura. & aj’jy J’e to2na vaao 
& ogioj’o de toda ob2a J’puSl de tal guija q entende q no hy outro 
remedio pa ej’ta peleja J’ena ou vij’itagom de alguu rnonje ou J’olaz de 
J’ono. Enta ej’a mej’ma jnfi2mjdade lhe traz J’audagoes nefeJ’J’a2eas q 
deue a faze2 aos monges & uij’itagoes dos efe2mos que longe moram.
E ajnda co hua piedade religioj’a ej’tma algu9 ofifios q J’em de cop2. 
q buj'que ou ej'tes. ou aqles parentes & que os uij’ite & J’aude ameude & 
que uij’ite aqlla religioj’a femea deuota a dH dej’enparada de toda 
ajuda dos pa2entes & que he grande
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obra de m3& ui/ltala araeude & J'e £uentura fo2 algua couj'a 
negejj^ea q os pa2etes leixaai de cop2. J'cta couj'a he de o -pcu2a2. 
E que mais negej'ja2eo he j'ee2 entento a taes obras de piedade como 
ej’tas. que ej’ta2 ena gella j'em fruito & J'em p2oueito.
Abalaj'e £ ej’ta guija a mizquinha da alma cobatlda co taes 
ajeltangas de jmigos. ou aj’J’y cobatlda. bem como co ualente 
bonba2da j'alba cay2 em terra co j'ono. ou langada fo2a do caj'telo 
da J’ua gella aja e cuj’tume buj'ca2 ulj’ltaga de alguu fray2e q lhe 
de remedlo £a tal cobate como ej'ta. Ago2a buj'ca [,72r3 ej’te remedeo 
de JjJ'ente & daly a pouco J-a mais fraca. po2q ameude & mais cruel 
mente o aue2j'ay2o teptara aqlle q comega a batalha & lhe da as 
eĵ padaa* E conhege q elle no ej*£a a j’ua ulcto21a em peleja2 mas 
po2 fogl2. ata q pouco & pouco acarretado fo2a da gella coinage 
ejquege2 o aueto de j'ua p2oflja. o qual nom he outro Jena a ujj’ta 
& coteplaga daqlla dlujnal & Job2e exgellente pu2jdade. A qual 
alhu2 J'ena pode cotepla2. j’enam em J’ilengio & cotlnuada jjfeueranga 
& Jpeculaga da gella. E £ ej'ta guija o caualley2o de xpo fcto 
fugitluo & da j’ua oj'te dej'enparado2* comegaj'e a mej'tura2 & empega2 
em negogeos j'agraes £a nuca dej'praze2 a aqlle ao qual j’e oferegeo.
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Gap° ij°.
Todalas pdas dej'ta jnfirmidade o .pfeta daujd glo2ioJ’aniente 
pos § huu vjozinho. J1. «do2raio a minha alma polo nojo.» J. pola 
aucidia. Ajaz p2opamete dije a alma do2mj2. no o co2po. vdadeira 
mete ado2mege a alma da uij'ta & cotenplaga dos J'entidos de todalas 
ui2tudes Jpuaes. a qual he fe2jda & chagada co da2do de to2uaga 
tal como ej’ta.
Pols q ajjy he o ue2dadey & leal caualey2o de xpo q cobjga 
llgejfmente peleja2 ej’ta batalha. atrigueje de arrinca2 ej'ta 
jnflrmjdade das treeuas da J’ua alma & cotra ej’te malegioj'ijjimo 
Jpu da augldia peleje co abalas maaos em tal modo q ne fe2jdo co o 
da2do do Jono no caya ne empuxado das clau/tras da gella. alnda q 
Jeja Jo colo2 pledoja no Je pa2ta.
Qualq2 que e algua pa2te comega2 a Job2epoja2 ou o fara raora2 
era a gella em aueto * Jem -puejto. E Ja elle Jobjecto ou langado 
fora, dej alj auante faloa mouedlgo & vaao & pgujgojo pa toda obra. 
& faloa gi2cuj2 araeude as gelas dos fray2es. no .pcurando outra 
couja nehua bujca2a modos & ocajioes fctas onde pojja aue2 de 
come2. A uotade do ogiojo no Jabe outra couja peja2 Jenom do come2 
ou do uentre ata q ache copanhla dalguu home ou molh2 tam to2pe 
como Jy co cujas coujas & necejjidades Je mejtu2e. & ajjy pouco & 
pouco fique elagado e occupagoSs Jem p2ouejto ajjy como fe2jdo
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do bafo da /e2pente. No ho leixa daly auante to2na2 (j?2v3 a £felgam 
de -pfi//am antiga.
Gap° iij°.
Ej’ta jnfirmldade q na/ce do J’pu da augidia /egudo diz o
apo/tolo ue2dadey2o & /pual fi/ico. ou q 0.21a. entra2 & ej'to
conhegia £ reuellaga do /pu. /• cujdou de antepoe2 meezlnhas &
mandamentos /audaues £a ella. E ej'creuendo aos de the/elonjca. &
affy como di/creto fi/ico emendou pmeymente a jnfi2midade dos Je9
pagientes com branda mezinha. a//y comegando em na ca2idade louuou
os era aqlla pa2te ata q a chaga mo2tal untada co remedeo mais
ligey jdendo o regeo mais ligeyramente po//a /opo2ta2 as mezinhas
mais a/^as. Onde diz a//y. «da ca2idade da Ifirmidade ou da 
263 -  _j2mindade no ey po2 q uos e/creue2. uos a//y /odes ei/inados q 
vos amedes hu9 aos outros. E /ecretamete ejo fazede me/mo antre 
todolos j2maos q /am £ toda magedonia.» A tpos leues criamentos de 
louuo2 fazendo as /uas orelhas praziues & aparelhadas £a recede2 a 
cura da /aude. E outra uez enade. «itogamo/uos j 2m aos que J'e jades 
mais auodo/os.» ajnda os afaaga com afaago de palauras brandas. po2 
uuentura q os no ache de/po/tos £a regeb2 a £feyta curaga. Que he 
aqlo q rogas apo/tolo. q /eiam mais auodo/os. /. em ca2jdade da
See p, xvi.
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JuJo di/ej’te, «Da ca2idade da j2m3xLade no cop2e 5 uos ej1 creua»
& que nejeJXidade he q lhes digas. «flogamoj'uos j2maos q J’eiades
mais auodo/os)) os 5®5 n° ta J’omente ham mej'tfe que lhe e/creua
J'ob2e ej’ta couj’a. Mayo2mente q aj*ine as couj’as pola quad no ham
mej’te. eJ*to dizedo «vos mej'mos /odes tambem enj'inados que uos
amedes de conJ’Su & emades o te2cey q no ta J'omente Jam ej’inados.
mas q cup2am jd ohra aqlo q J’am ej’inados. ca dizes. E uos fazedes
ej'o mejmo, nem em nehuu ou do9 mas e todolos j2maos & nom ta Jol
em uoJ'J’os fidadaos & conhecidos mas £ toda mageconla.» Dizenos
e2go o apoj’tolo finalmente q he ej’ta q co tanta eflcagia req2edes
outra uez dizendo. «RogamoJ'uos 5 J’eiades mais auondoJos.» & no
aqlo q dantes tractaua. P2eJ'opoe dizedo. «auede cujdado q J’e jades
aj’ej’egados.» Diz a pmey2a cauj’a & depois a J’eguda acarreta Q73r]
«E que facades os voJTos negojeos.w a terjeyra «q ob2edes de
uoJ’J’as maos, aJ'J'y como uos madamos.» & a qua2ta «q andedes
honej'tamete a aqles q J’a de fora.» A quinta. «nehua couj'a alhea
no dej'ejedes.» E2go aq J’e conheqe a ta2dafa q em J’eu peito
~  264pa2ja. a J£L alongaua co tantos p2oemjos. «E auede cujdado q 
J’e jades aJ’eJ'egados.» J1. em voJ'J’as fellas morando. nem J’eiades 
feytos mouedigos pe2 dejuayradas nouas ne fabulas as quaes Joe a 
J'ee2 dej’ejadas dos ofioj’os de tal modo q no J’eiades aazo aos 
outros de dej’aj’ej’ego. «E fazede uoJ’J’os anegojeos.» f, no co
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grande aficaqia. queirades eque2i2 os auctos do mudo. eJ'cold2inhado 
as coue2jaqoes de muytos. Nom dedes voffo cujdado a uoJ’J’a coraqom. 
nem a ej'tudo de uo/J’as u!2tudes. mas as mu2muraqoes dos fray2es*
« E obrade de uo/J1 as maos aJ’J'y como uos madam 9.» Po2q amoej'tou q 
J’e no fez e/e aqlas couj’as q emqima amoej’tou. f .  que no foJ’J’em 
mouediqos & duraj’em os negoqeos alheos. ou andaj'em dej’onej'tamente 
a aqles q /am de fo2a. ou q no dej'eiaj’em algua couj'a do alheo. 
agora acreqeta dizedo. «E obrade co uoJ'J1 as maos aJ’J’y como v9 
raadam^.» Onde exjjjamete declara que a ouqioj'idade he couj’a & reza 
daqlas couj’as q eqima rejmdeo q J'e no fezejem. Nom pode nehuu Jee2 
mouedlqo ou cu2a2 os fctos alheos J'ena aqle que no coij'ente ao 
trabalho de Juas maos. A qua2ta jnfirmidade trouxe q naj'ge de J’e 
mejmo. J*. q andem honej’tamete. & diz «Andade honej’tamete a aqles 
q J’am de fo2a.» Nuca pode anda2 honej’tamente aqlle q no he cotento 
da2 cuidado aa ob2a de j’uas maos ena gella. Mais he meqe/J'a2eo q 
J’eia dej’onej’to. quado buj’ca a neqeJ’J'idade do come2. Ca ou fa. 
louuamjnhey. ou J'eguira nouidades de nouas ou ocaj’ioes de fabulas. 
polas quaes abram po2ta a J'J’y mej’mos. pela qual poJ’J’am penetra2 
dejuayradas caj’as. «& nom dej’ejedes algua couj’a do alheo.» Nom 
pode ej'ta2 q no abra a j’ua ga2ganta aos bees alheos o que J'e no 
deleita co o piedoj’o & folgado trabalho da J’ua obra aparelha2 a 
J'uJ'tanqia do come2. Vedes tantas & ta graues & tam to2pes couj’as 
C?3V3 naj’ce2 da corrupga de huu ujqio E aJ’J'y £ ej’ta guija aqles 
mejmo8 q em na pmeJT’ epij'tola amolentou. apalpandoos co blandeza
t
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de palauras. ena J'eguda comete de os cura2 co raais ajpas mezinhas 
& co caute21os. be como j'e no ap2ouelt8j'em co os remedeos mais 
brandos ja lhes no da recreaqa de palauras manj'as nehua uoz tam 
Jomete tenrra ou brands, ne diz « rogamoj'uos j2maos.» Mas 
«denuqiamos a uos j2maos em nome de jhu xp5 q vos arededes de 
todo j2m5o q anda dejo2denadamente.» Aly roga. aq denucia. em aqla 
dej'ejos de afago e aqla crueldade de demo/trate & ameaqante. 
<cDenuclam9 & uos j2maos» po2q pmeJTmete menosfcqaftes ouuj2 os 
rogos. J'eq2 ago2a obedeqede aos anuqiados & ej'j'a denuqiaqam pnuqla 
a ejpantoja. No 2 palaura nua. mas co 2^ameaqas do nome de no/Jo 
So2 jhu xpo pa no J'ee2 outra uez menosfcqada aj'jy como J'inplez ou 
po2 louuo2 huraanal dicta. E aj'jy co grande ej'tudo foj’j’e ^ 2dada 
logo aj'jy como fi/ico muy jqiente o qual no pode os neb2os podres 
cura2. co leue remedio & mezinha medeaneyra tenta de cura2 co 
fe2jda A co2tamento de ferro dizedo « aredadeuos de todo j2mao q 
anda de/o2denadamente & no j'egundo a regra q reqebera de nos.» Em 
q pareqe q mada areda2 & fogl2 daqles q no qre entende2 ao 
trabalho & aj'jy como raeb2os corruptos £ pod2idoe de ouqios 
madaos co2ta2 em tal gujja q a jnfirmidade da pgujqa aj'jy como 
jnfi2mjdade mo2tal cotagioja no corropa a pa2te dos meb2os j'aos 
ej'tendendoj'e a pod2jdoe po2 todo co2po> Qndo ajnda auja de dize2 
daqles q co j'uas maos no qrem trabalha2. mandou Jee2 fcto
265 MS. 212: 6lr.
as grandes en/lnangas do egipto* non f e  teue po2 dejcotente de 
toma2 conJ’J'elho de huu home pob2e & ej’trangelro. Streitamete tu 
J’anctlJ’J’lmo pad2e papa caJ'to2 en/inado po2 taaes exepl9 q dejpooes 
- it trabalhas de hedifica2 a ds tenplo. non de ped2as Jen/lues. mas 
de ajuntaraeto de /anetas alma3. Nem entendes hedlflca2 teplo 
corrutiuel nem tepo2al. mas e£nal. & q J’e nom pode de-ftiba2. Nem 
pen/as ajnda [lv] de funda2 & faze2 ua/os de ouro ou de prata.
p a )j0vios quaaes depots rroube o -Rey. de babylonja pa da2 a come2 
em elles aas J\ias baxreguaas. nem aos /eus caualeiros. Mas entendes 
de tua2nece2 almas Janctas. as Jfes rrelluzlndo & rrejplandecendo 
P jnnocencia & juj'tlga & jntguidade de ca/tidade. o altlj/imo
•ftey lhu xpo tragua & aj/ente p dejuiyradas pa2tes do mudo* A my
2pob2ezlnho & muy mlnguado. tees po2 bem de chama & conujda2 a 
conjelho it meef-£& de tarn alt a ob2a como ej'ta. ena .puincla dos 
moei*telr9 examlnad9 do ou2iete mayo2mete dos egipciaaos. Querendo 
eu J’anctiJ’J'imo pad2e funda2. os J’eus J’tabelecimet9 & declaralos 
em como aJ*J*i seja q tu es conpdo em toda /clencia. & pffeito em 
todas utudes & aj'jy es auondoj'o em todas as *iqzas Jpuaaes. em tal 
modo q a tod9 aqlles q te rreque2e das auondojamente. £ nom tan 
J'oomete a tua ulda. mas ajnda J'oo a rreuenga da tua palaura he 
J’uflclente exenplo a todos. A mj q manifej*tamete J’em unjdo & pob2e 
de palaura it de J'clencia. demandas q de algiua couj’a da pobreza 
do meu entendimeto pa copmeto do teu J'co dej’ejo. E mandaj'me q 
os ej'tabelleclment9 dos moeJ'tei29 q Jon e tfca de egipto* & em
apa2tamento co palaura & doe/tos os qime. Parade mentes. No comego 
os chama de/o2denados & q no andam /egundo /ua regra & doctna. E £ 
outras palauras q /am cotumazes affy como aqles q no q2e anda2 
age2ca do J’eu e/tatuto & deml/tra q /am de/one/tos. /. nem em 
anda2 ne em ve/t!2 ne e palaura ne em ho tpo no ga2dam j j h r] 
opo2tunJdade coujnhauel & hone/ta. Nege//a2ea couj’a he <Jlq2 home 
deJ'o2denado J'ee2 /objeito a todos ej*tes pecados & aql q no anda 
«/egudo o que de nos regebera.» E daquj os chama reuees & os ha 
po2 menos^>zado2es po2 ?Jhto a doctna q dele regebera menospgaram & 
no qul/am /eguj2 aquelo q J’abe q o me/tre no ta /omente ej’inou. 
mas £ obra copo. «Vos bem Jabees como nos auedes de /eguj2.» 
Grande monte fez de re|)hen/om quado af!2ma q no ga2dom aqlla q he 
em na J'ua memo2ia & £a /eguj2 no ta J’omente do q aprendera £ 
palaura mas £ p2ouocaga de exeplo de obras & diz « no /om9 
mouedlgos antre uos.»
Quado q2 q no fuj mouedigo antre elles q2 rota2 £ obra de 
exe2gigio aqles fee2 mouedlgos q /om notados de uigio. onde 
ouglo/idade & diz, « ne comemos o pa de alguu de graga» £ todas 
e/tas palauras de rep2e/om faz copa2aga o docto2 das gentes pgado2 
do euagelho. Diz q elle no come o pam de nlgue de graga. o ql 
/abla q o /enho2 raadara q aql q denugia o euagelho q do euagelho 
deue de ujue2. E em outro luga2 dl/e. «dlgno he o obrey2o de feu 
jo2nal.» pols q aj’jy ff q aqle q £ega o euagelho executaua tarn 
e/peglal & tam alta ob2a no p/uraja aue2 o come2 de graga como q2
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*?(\(\5 ouueje auto2idade do Jenho2 5 faramos nos outros aos quaes 
no he cometida Jtgaqa do ue2bo mas ajnda no nos he cometldo cujdado 
Jeno de noj'j'as almas* Com qual feuza oujaremos come2 o pam da 
graga co maos augiojas o <£L o uaJ*o de ellgo aflito & afamado polo 
trabalho Jjegaga euagelica J'em trabalho de J'uas maos no q2ja corae2. 
Has diz eobrado de nocte & de dla co fatigamento & trabalho nuca 
agrauamos nehuu de uos outros.» E ajnda apanha & a junta os 
adimetos do J’eu caJ*tigo. no diz J’inJjzmente* « No comemos de graga 
o pam de alguu de uos outros.» ne aq no faz pauja. Podera muy be 
Jee2 entendido q fora matheudo po2 ppo ougioja dejpeja. ou po2 
dinheyro q tinha ga2dado ou po2 dinhey ou dejpej'a alhea. Mas
diz «obraues de nocte & de dia ou trabalho & caJago.» J1. eramos 
JoJ’tentados po2 noj’jo -ppo trabalho & ej'ta diz. «No no fazemos £ 
noJTa uontade ou 2 deleitagam Jegudo o exe2giglo & a folgaga do 
co2po o req2ia. mais Jegudo negeJ’J'idade & a mlgoa do come2 
coj'tragia a faze2 no J'em grande fatigaga do co2po.» E no tam 
Jomente £ todo o ej'pago do dia mas ainda no tpo de nocte. a ql he 
aj'inado £a folgaga do co2po.
Nem da tej'temunho q ele J'oo antre os outros coue2j'aua £ ej'ta 
guija po2 tal q ej'ta regra & exemplo no fo f fe  aujdo po2 grande & 
geral J'e foj'/e poj'to exeplo em elle J'oo. Mais diz q todos aqles q 
era co el aj'inados £a o miJ'te2io do euagelh0. f  • f  ilua2eo & tiraoteu
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q e/te 00/010 e/creua os qes elle afi2ma q trabalhaua em /eraelhauel 
ob2a. Bo aq/to q dlz «pa no agraua2 alguu de uos outs.» grande 
ue2gonha Ihe poe. fe  a//y he que aqlle q |>egaua o euagelho & o 
confirmaua £ /inaes & uj2tudes no ou/aua de cooe2 o pam de gqa £a 
no agraua2 alguu deles cooo /am de penj’a2 aqlles q cada dla o 
|/uoe de cooe2 ouqlo/os & folgados & dlz mais.
« N3 q no ouue/emos & teue/emos pode2jo. Mas da2mos a uos 
mee/mos exeplo & regra a uos £a nos /eguj2des.» Dacau/a & rezam 
po2q /e pos e tanto afam po2q dlz «da2mos fo2ma a uos £a nos 
/eguj2des» be como /e di/e/e «/e £uentura a doct'na das palauras 
aoeude ouujda de/edes a e/qqe2 /eqZ a coue2/aqa dos exeplos dados 
ena fe teue/eis ena memo2ia.» E puetura lhes he leue repn/om e/ta. 
ijndo dlz q no foy outra cau/a po2q tooou tanto trabalho de dla & 
de nocte /ena £a lhe da2 exeplo de /uo2 & de afao- E po2q q21a q 
fo//em e/inados aqles polos quaes elle no auedo nege//ldade 
tooaua tanto trabalho. E qe2tamente dlz elle « como q2 q ouue/emos 
pode2jo.» /. q nos fo//em ab2jdos todos no//os the/ou2os & todas 
no//as fazedas. «E eu /oube/e q nos era outo2gado de no//o /enho2. 
e£0 eu no quls u/a2 de/ta aucto2jdade po2q quado eu feze/e algua 
cou/a bem & legiti[75*\]ro5Uiiente de/e exeplo epeenciuel aos outros.
E po2e £egado o euagelho mais e/colha fe e2 /u/tentado„de trabalho 
& de mjnhas maos £a da2 fo2ma de coue^faqa po2 meu trabalho a vos
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outros q dejejades a anda2 polo camjnho da uj2tude & da £felga.»
E po2q no deje a etende2 q enj’lnaua calandoje £ exeplos & no
po2 amoej'tametos de pal aura, dlz « quado ej'tauaraos ace^ca de uos
ej’to vos en/inamos q J'e alguu no qul/e2 trabalha2. no coyma.» E 
ajnda re£hededo a coua2dlce & |igui$a daqles q o J’abia aSSy como 
boo meej'tre & q po2 graqa de doctna ao2aua & elle obrante no 
qulfam Jeg2 a junta a Jua diligengia & a Jua cautella q no ta 
Jomete ej’to 1U" demcj’trou £ exeplo. mas ej'to £ palaura lhe J)gaua 
cada dla. /. q que no qudje2 trabalha2 q no coma.
Ja no uj*a contra elle de cojelho de docto2. ou de fjj’lco.
mais amoe/taos co rigo2 de p2onuciaga judicial. & rejumjndo a 
aucto21dade apoj'tolical aj’jy como Jentenga de cadeyra em nos 
revees & menosi>zado2es co aql me/mo pode2jo. o ql J’ob pena 
ej'creueo aos de corlntlo. o ijl afirmou q lhe era dado do J'enho2 
quado uluedo elles e pecado os amoej’tou & lHs madou q J'e atrigaje 
de correge2 a /Jy mej'mos. dizedo. «ffogouos & eu JjJ’ente no J'eja 
ouj'ado em algu9 de uos. Jegudo o pode21o q me he dado e uoso>
E em outro luga2 dlz. «Se me quij'e2 glo21a2 algua couj'a de 
pode2jo q me deu o J'enho2 em uo/Ja edificaga & no e dej’troiga. no 
aue2el ue2gonha.» P aql pode21o p2enugia. « Se alguu no quij’e2 
obra2 no coma.)> no nos araeaga co cujtello material, mas co 
aucto2jdade do Jpu J’e to tirandolhe a J’uJ'tangia dej'te raudo q f e  
po2uetura no conj’lrado a pena da mo2te q he po2 vlj2 ajnda q2ia 
fica2 reuses po2 amo2 do ougio. J'eq2 caj'trangidos £ negejj'ldade &
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raodo de Jj/ente mo2te. regebam os jigeptos da /aude.
E depols de tanto rlgo2 de ameaga euagelical. agora poe 
todalas couj’as po2q atepos todas e/tas couXas. dizedo. « Ouujmos q 
algu9 antre uos outros andaua dej’aj'ej’egadamente no o be ado nehua
couja. mais traglaX e cu2ioXaroete.» /. cur ado os fctos alheos* No
268he cotento de |>nugia2 aqles q no q2e feeZ atentos aas ob2as 
C75^3 P<>2 corruptos de hua jnfi2mldade f o o. Mas em a pma eplj’tola 
os chama deJ'o2denados & q no andam Xegudo a fo2ma q regebera. E 
dete2olna q J'am mouedlgos & q come o pam de graga & de balde & 
ago2a outra uez dlz. «Ouuimos algu9 de uos outros anda2 
deXaj'ej’egadaroete» & logo diz mais alem. «Segudo aqla jnfi2midade 
q he ralz daqXte moulmento no ob2aueis nehua couXa*» E poe a 
te2ceyxa jnf!2midade q najce daq/te aXXy como huu ramezinh0 ob2ado 
cu21oXaaente. X . cujda2 as couj’as alheas & q no £tege
E £ e/ta gui/a ago2a fe atriga a da2 mezinha couinhauel ao 
fermento de tantos uigios & defeitos & def ueftindoj'e daqla 
aucto2Jdade apo/tolica & pode2io de q antes huu pouco uj’a2a outra 
uez fe to2na aas entradanhas do pldre piedoXo. E aXXy como fl/ico 
miXico2dioXo & como que regebe Xeus filhos co coXelho J'audauel 
acarreta os remedios da Xaude dizendo. « Denuclamos a e fte s q J’om 
deXta gui/a & rogamos e noffo jhu. q obrando co Xilengio coma 
o feu pam.» As cauXas de tantas 5nfi2mjdades q da raiz da ■-
268 MS. 212s 62v.
230
oqia/idade na/ce co huu £gepto /audauel de obra curou. a//y como 
m Is /abedo2 q todolos fi/iC03 /abedo q todalas outras do2es q 
/ai/em de</e me/mo tronco logo /lam apagadas arrlcada a pnglpal 
raiz da jnfi2midade.
Com todo e/to a//y como muy aui/ado fi/ico & di/creto no foo 
cobiqa de amezinha2 as chagas dos paqietes. mais aijda os /aos pa 
/ua /aude /ee2 ppetua. & no de/ fale/ ce2 co / emelhauel reza lhes 
ecooenda ̂ qeptos coujnhaueis dizendo « uos outros no qirades 
de/fala/qe2 be ob2ado quaaes uos coue a /ab2 aqlles q /eguides as 
noj'j'as carrels & cop2ides os exeplos q uos /am dados. Ne /egujdes 
a Jjgulqa. ne a negligeqia de nhuu deles. Ne queues de/fale/qe2 be 
ob2Stes• /. ajnda q elles leixe de ga2da2 o q lhe di/emos. epo uos 
outros pa2tide co elles a uo//a humanjdade.» A//y como ca/tigou 
aqles q era efe2raos & £ no /em de/feltos £ ouqio Ilf mandou q no 
fo//em atentos aa mudaqa & cu2io/idade. a//y aqles q /om /aaos 
amoe/ta & pqebe & aqla humanjdade q /omos madados £ pqepto do 
/enho2 pa2ti2 /e puetura /am [_76r̂  algu9 maos & no /e q2e to2na2 
aa do etna /aa no /eja tlrada deles* ne de/falega em be faze2 mas 
calos a//y £ palaura de co/olaqo 2^9 & correpga como £ benefiqlos 
& humanjdade.
E po2q po2 e/ta blandeza -puocados algu9 ®enospza2ja os /e9 
madados como de cabo entremete a crueldade apo/tolica dizendo.
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«Se alguu no obedege aa no/J’a pal aura £ noJ’J'a epi/tola ej’te 
notade & no v9 qirades mej'tura2 co elles £a Jee2 cofundudo.» E 
amoej'tandoos po2 /ua reuellla & p2ouelto comuu & co cautella lKs 
c5p2e ga2da2 os madados apoj’tolicos. J'o ej’creue logo a benjnjdade 
do padre benigniJ'J’imo e/inaos a ffy  como fllhos q dej'ejo ajam de 
tee2 a9e2ca dos Job2dltos £ ca2jdade frate2nal dizedo. «E no 
coj’iredes a ffy  como jmigo. mas corredeo aJ’J’y como j2mao.» A 
auj'te2jdade judigia2ia. me/tura a piedade pate2nal. E a J'entenga 
dada polo rigo2 apoj'tollco te£aa co begnjna m^fldoe. ca elle mada 
nota2 Q q menospga2 abedejge2 aos fe9 madados & q J’e no raej’ture co 
elle. & en£0 manda q ej'to no J'e faga co odeo. mas co eJga2dameto 
de amo2 & correiga delles dlz. «No quejfdes comuga2 co elle £a 
J'ee2 cdfundido. e tal q aqle q no he emedado co os J'e9 manj'os 
pgeptos. Jeq2 £ Jeggaga & arredamento comuu de todos uos outros 
cSfuJo comete algua uez to2na2 ao camjnho da J'aude.»
E ge2to 3na eplj'tola aos de efej'om de ej’a mej'raa ob2a mada 
aJ’J’y dizedo. « 0 que fu2taua ja no fu2te mas mais obra trabalhe 
ob2ado co Juas maos o q bem he donde ala q de ao q padege 
negej/idadeo) En os auctos dos apojtolos ej'as mej'mas couj'as. no ta 
J’oraente ejynou. mas acabou £ ob2a J’egudo achamo8. Po2ede quado 
uijnha a corltho no J'ofrla pouj'a2 alhu2 J’eno com aqla & pgila. 
po2q era meej’tres de/a mejma a2te q elle mqj’mo acuj’tumaua. Onde fe  
dlz aJ’J’y. « depois dej'to pa2t!doJ’e paulo de athenas ueo a co2ltho. 
& achSdo huu judeu da gidade de ponto £ nome chamado aqla & p'gila
J*ua molh2 achegouj’e a elles po2 qhto ess de /ua mejma a2te & 
mej'te2 & ficou co elles & ob2aua. E elles era de &2te de faze2 
tendas & co2das £a ellas.»
E ueo a mjlleto & daly Q?6v] enujou a ephejo & ajutando os 
J>lados da jgja dos de ephejo Sc dandolhes regras como auja de rege2 
a jgja de ds e J*ua atjenqia diJ’J’e. «Vos outros be Jabedes q eu no 
cobiqei ouro ne prata de nehuu. po2q todalas couj'as 2^® q era 
ne?eJ‘J“a2eas ej’tas maos trabalha2a comlgo. Todalas couj'as uos 
deraoj’trel po2q aJ’J'y trabalhado cop2e reqebe2 os enfe2mos & aue2 
memorla da pal aura do Jenho2 jhu xpo q diJ’J'e. Mais beaueturada 
couj'a he da2 q reqeb2.» Graue exeplo nos leixa de J'ua coue2jaga 
Jfndo da tej’temunho q no ta Jomente trabalhaua aqlo q era copdoy2o 
a negeJ’J'idade de J'eu co2po. mas ainda aqlo q abaj’taua aos uj'os 
daqles q era co elle. J1. a aqles q cada dia era epachados e 
pedldos e minlJ'te2ios negeJ’J’a2eos co trabalho ce J'uas maos no 
aparelhaua aJ’J’y o come2. E aJ’J'y como aos de thej’olonjca dlJ’J’e q 
elle mej'mo obraua pa lhes da2 exeplo q o ouuej'em de J'eguj2. E aquj 
outra tal dlz. «Todalas couj'as vos demoj’trel. po2q aJ'J'y 
trabalhando he neqeJ’J’̂ eo reqeb2 os efe2mos ou J’pualmente ou 
co2po2almente» q2 dize2 q mais os J'cJ'tentemos co dej’pej'a de noJ’J’o 
trabalho & de noJ'J'o Juo2 & no de auodanqa de dinheyro ga2dando em 
thej’ouro. ne da fazenda & llbe2dade alhea (& no da auodaqa do
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dinhey2o etejourado & no da libe2dade & JuJ'tagia aXhea).
E ej'ta raejma cou/a diz q IT mad ado do So2. po2q ejje Jenho2
diJ’J’e «raals J’cta couj’a he da2 q regebe2.» f . mais Jcta he a 
llbe2dade do q pa2te. q a mlgoa do reqebente. o ql no pa2te do 
dlnhey2o ga2dado 2 dejconfianga ne dos theJou2os ej'condidos £ 
auareza. mas aqla q da dos frujtos do Juo2 piedojo das Juas maos.
E po2 tanto « mais J'cta couj’a he da2 q regebe2.» po2q e como aJ'J’y 
Jeja q J'opo2te a pohreza daql q regebe. mas ga2njdo de duas gragas" 
no ta J*omente J'e triga de p2ouee2 aa J'ua mlgoa & negeJ’J’idade mas 
ajnda co grade aguga J'e trabalha q de ao mjguado. E aJ’J’y poJ'J’ue a 
ue2dadeyra nujdade de jhu xpo leixando todalas couj'as. E a 
magnlflcencla do rlco co deje jo de da2 do J'eu trabalho. E 
ge2taaente ej'te honrra a ds dos J*eus juj'tos trabalhos & faz a elle 
Jacrifigio dos frujtos [??r3 da J’ua juj'tiga & aql outro dej’poj’j’ado 
& lapjo co a trapeza do ouglo faze J'e Indigno do maja2 do pa J'egudo 
p2ouou a Jentenga do apoj’tolo po2q contra J'eu inte2dlto & defej’a 
JJ’ume de o come2 epo no Jem reuelia & culpa de pecado.
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Conhegemos huu fray2e cujo norae dlremos ou dlrlamos J’e mais 
algua couj’a falaj'emos dej’te caj'tigo o ql mo2ando eno moeJ’teyZo era 
coj’trangido pe2 negejjldade de da2 cada dla ge2to pgo de J'eu 
trabalho ao gellarey2o. E pa no J'ee2 entrincado e :nayo2 trabalho 
ne cofundldo £ exeplo de outro q mais trabalhaj1 e q elle. vendo 
elle huu fray2e q nouamente veera ao moej'tey2o. o qual po2 a2do2 
de lealdade & de fe quis mais trabalha2. o qual no podendo p 
cojelhezinhos ejcondidos reuogauao dej'ta entenga coj’elhauao £ maos 
cojelhos & faljas mu2muragoes pa leixa2 o moej'tey E pa o demoue2 
mais llgeyramente & leua2 coj’igo dl/e q ja muytos tpos auja q era 
ariojado p mujtas rezoes. flnglndo q J’e q2ja pa2tl2 J'e ouuej’e J'olaz 
de copanhey2o pa J'eu camjnho E depois q o moueo a J'eu cojentimeto 
co palauras faguejfs dlzedolhe a ora e que J’e entedia de pa2ti2. & 
o luga2 onde o ejpaj’e & q logo o Jeguj21a elle ficou no moeJ’tey2o. 
E aJ’J’y elle coj’lrado a J’alda do moeJ’tey2o & que aue2ja ue2gonha de 
to2na2 ao moej’tey2o donde J’ayra. o mouedo2 da foglda flcou em na 
âj'tra. AqJ'te huu exeplo das geragoes de taes como ej’tes auode. 
po2 aujj'amento daqles q comega. polo ql J’e demoj'tra euldentemente 
quato ual a augioj’idade. J'egudo a J'ga da ej'crlptura pare na alma 
do monge & em q gulj’a corrope os boos cuj’tumes as maas palauras.
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o o Cap *v .
0 qual pecado de ougioj'idade 0 rauy Jabedo2 Jalama nota 
magnjfej’tamete e muytas couj'as dizedo aJ'J'y. «0 q J’egue o ouqioj'o 
J’era cheo de pot2eza.» J1. ou ujj'luel ou TuiJ’iuel. po2q neqeJ'J’a2ea 
couj'a he o ouqiojo J'ee2 retheudo & euolto e mujtos pecados. E J’ee2 
Jemp2e ej'trangeyro na coteplaqam de ds ou das riqzas Jpuaes das 
quaes dlz o apoj’tolo «po2q e todalas couj’as J'odes fctos ricos e 
ell.» J1. jhu cem toda palaura e toda C??v]] fg le n g la .» dej’ta -pueza 
do auqlojo J'e diz e outro luga2. «Todo do2mjdo2 J-'a uej’tido de 
uej*tidura podre & remedada» J'eu! duujda no mfeqera J'ee2 to2nado da 
uij’tidura Jem corrupqam da qual o apoj’tolo mada dizedo «vij'tideuos 
do ncjjo So2 jhu xpo.» Em outro luga2 diz «Jeede uej’tidos de 
cota de juj’tiqa & de ca2jdade.» & de ^1 uej'tiduxa o Jenho2 fala £ 
o -ppha a jhrlm. «Aleuatate aleuatate jh'21m. ujj'tite da uij’tidura 
da tua glla» todo aqle q fo2 Job|>jado do J'ono de pgujga ou de 
ougiojo mais eJ*colhe J'ee2 uij’tido da vej'tidura da pguiga J’ua. mais 
q da meej'tria de J'eu trabalho os qes ronpeo do £fecto cop2jmento 
das ejcpturas. nom uij’tira uej'tidura de glo2ia ne de fermoj'ura.
mais langa J’ob2 Jy uej’tidura de ue"gonhoJ‘a e f cujagam de negej’j’idade.
272 tou de nelgidade. Sooem aqles que Jam dej’feitos dej’ta pgujca. os
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qes no q2em J'ee2 matheudos de juas maos. os quaes daqlo q o 
apoj’tolo executou ou manda a nos execura2. vj’am de algu9 
tej’temunhos das ej’cpturas co os quaes poe ueo & cob2imento a jua 
|>guiga dizedo q he ej’cto. «0b2ade no come2 q pareqe. mas aql q 
fica pa ujda ete2nal & dize mais. o dize2 do noj'J’o So2 meu come2 
he faze2 a uotade de meu padre q he em os geos.» mas ej'tes 
tej'temunhos pa nos j'am de copmeto & da firmeza euagelica. E po2 
tanto J’om tornados mais pa cob2i2 a cofuj’am da auqiojldade & da Jus 
ue2gonha mais q pa j’e horrarem & o2nare daqla ̂ qioja & pfecta 
uej*tedura de uj2tudes a ql j'e dlz em nos -pue2blos q fez aqla 
molh2 q era uej’tida de fo2taleza & de framuj’ura aJ'J'y & a J’eu 
ma2jdo da ql ainda ue2dadeyfnente j’e J'egue. «vij'tida he de 
fo2taleza & ffcemojura & alegrouje enos dias poj'tumey2os da j’ua 
ujda.» Dej’ta jnfi2midade de auqidia em outro luga2 j’alama diz aJ’J'y.
«As carrey2as dos q no obra   jgalha eJ trad as J’am de ej'pinhas.»
S• daqles ou J’emelhaues peccados que o apoj’tolo falou eqlma q 
naj'qia do oqio. & em outro luga2 diz. «Todo auqioj’o uiue e 
dej*ejos» dos quaes faz comemoraqa o apoj’tolo dizedo. «E no 
dejejedes algua couj’a do alheo.» & e fim diz. «Mujto mal enj'i[78r] 
nou a oqioJ’idade.» As quaes couj'as o apoj'tolo cotou e aqlo q Sqlma 
declaramos. dizendo.« Nehua couj'a obrauels & os fctos alheos 
coj’irauels.» E a ej’te mal eade outro dizendo «pa trabalha2des q 
j'eiades folgados» & diz mais. «Pa fa&Les uojj’os negoqeos & andede3 
honej'tamete a aqles q j’om de fo2a & no dej'ejedes algua couj’a do
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alheo.» Os <Jes ainda reuses & dejo2denados raadado q todolos 
ui2tuo/os J'e apa2te deles & diz. «AfaJ’tadeuos de todo J2mao q 
anda deJo2denadamete & no J'egudo a doctrlna q re ge be ram de noso> 273
„  o Gap v j .
Pe2 taes exeplos como ej'tes polas pa2tes do egipto ej'inados 
no leixa e modo nehuu os moges ej'ta2 auglojos. mayo2mente os 
mangebos tepando & medlndo o bem do coraga & o pueito da pagiengia 
& da humjldade co penjamento & ej'tudo da ob2a. E no ta J'omente no 
Jopo2ta que alguu tome algua couj’a de J’eu trabalho pa J’eu come2« 
mas do J’eu trabalho no ta J'omente gouerna os j2raaos peleg2jnos & 
hoj'pedes q veem. mas ainda polos luga2es de libia q  he terra 
J*te2ile & fe m -pueito de fructo as getes padece fame. E ajnda pelas 
gidades a aqles q padege ena gugidade & lazey" dos ca2geres eujaua 
grande J’uJ’tentameto de caga do fructo das J'uas maos creedo q co tal 
afe2ta como ej'ta fazia ue2dadey & razoado J'acrifigio a ds.
E po2 tanto no vemos tanta Jolepnidade de edifigios de 
miXte21os & de moeJ'tey2os de monges ne tantos e ej’ta terra po2q no 
J'e matee p trabalho de J’uas maos pa podere em elles cotinuadamente 
dura2. E ajnda q em toda gujj'a os poJ'J’a J'objuga2 St Jopedita2. epo 
o dej'eio do ogio & o dejajej’ego do coraga no nos faz mujto dura2 e
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huu luga2. Onde em no egipto he e/ta fga dada dos padres q o monge 
trabalhante huu /oo demo o cobate. Q o ouqio/o he de demonjos /em 
conto cobatido & de/troido & ga/tado.
Cap0 .vij°.
0 abbade paulo muy -puado antre os padres mo2ado cm huu he2mo 
muy /ollta2jo o qual era chamado p2ofi2jo aula J’ofiqiente recaqa 
de come2 de hua o2ta piqujtinha & de frujto de palmas q elle 
lauraua E po2 quanto elle nom podia faze2 outra ob2a de J'uas maos 
[78v] pque /e goue2na/e po2 Jfnto era muy alongado de pouoado £ 
/ete jo2nadas. E po2q copa de de/pende2 eno acarreto q ualia o 
trabalho de /uas maos de folhas de palma cada dia como q dali J'e 
auja de gouema2. & de/to demadaua cada dla de J'l meefmo. E depols 
q enchla hua coua do trabalho de todo ano q co grade aguqa obraua 
co /uas maos e cadahuu ano lhe punha o fogo & queimaua todo. Em na 
qual ob2a demo/traua q jnpoj’/iuel cou/a era o monge dura2 e huu 
luga2 /em trabalho de /uas maos, ne nunca /ubl2 a alteza da 
jofelqa. E ainda q e/to no cemanda/e a nece//ldade do come2 pola 
/oo limpeza do coraqa & a/e/ego dos pen/amentos & po2 p/eueraqa da 
gella /e deue de faze2 & demals £a inpugna2 a augidia & aue2 dela 
uicto2ja.
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Comegado eu mo2a2 eno defto diJ’J’e ao abbade moujes muy Jcto 
antre todolos Jctos q em outro dia fora muy grauemete efe2mo de 
jnf12m jdade de augidia. E que no podera della Jee2 curado J’e me 
logo no acorrera o abade paulo. E el rejpondeo « no te liuraj’te 
dela. mas mais te fezej'te J'eu J’ubdito & J’eu pjoneyro.: Mais 
graueaente aJ’J’y como fugitluo & de/enpa2ado2 do capo, dej’ all 
auate gjegue o adue2jay2o. o qual hua uez uegldo logo o uee fogi2 
do reto. E aJ’J’y a ti fe o no cometeres daq auate no dejenparado a 
gela no co J>gujgade J’ono q a uenha mas co fi2rajdoe de lujta 
aj»nde2es de uege2. Ento aJ’J’y como que Jop2a deJ’fa2aB todos J’eus 
e fquetados golpes.» Onde £ ex£lengia J’e p2oua q os cobates da 
augidia nom J’om de uege2 fogindo mas Jop2ando & j^feuerando J’om de 
Job2epoia2 & uenge2.
Acabaje o tractado do Jpu da augidia. E comegaj’e .xj. liu da 
gencloxia q q2 dizeZ uaaglo2ia.
[\liu .xj°,]
Cap pS,
0 /eltimo liuro do noffo re to fala contra o e/pH da qenodoxia a q 
nos chamamos uaa glo2ia, E e/te muy /otil & de mujtos modos de tal 
gulf a. q os olhos muy cla2os no digo q fe pode dele auj/ a2 mas aadu2 
o podem p2euee2 & cop2ende2.
Ho .foo ena pa2te ca2nal affy como os outs pecados comete
o home, mas ainda ena pa2te JpHal & co mais /obtil maliqia 
ef codidamente J’e mete ena alma de tal guj/ a q aqles q no pode J'ee2 
eganado2 dos uisios ca2naes. mais grauemente /iam fe2idos co os 
econtros JpuSes. Tanto o reto he mais pigo/o, quato he mais ej'curo 
pa J'e home dele caujda2. 0 cobate de todolos outros vijios mais cla2o 
& mais menifej’to he q e/te & e cadahuu deles o comeredo2 co cotradija 
derrubado fcjto fraco foge, E el aJ’J'y menospzado de/ alj auate uai 
fracamente comete2 o /eu ue$edo2. mas ej'te quado co oufana ca2nal 
toca2 a uotade & fo2 epuxado co e/cudo de repcj'ta outra vez co hua 
a2tei2i$e de muytas g/as mudada a pe//oa & o trajo /oh colo2 27-̂  & 
ue/tidura de uj2tudes tenta pa degola2 o /eu ue§edo2.
po2q todalas outras to2uaqoes ou pecados /am conheqidos po2 
/inpzes & de hua guj/a. mais e/ta he de mujtas guj/as & de cada pa2te 
de/uairadamente comete o caiialey2o /eu uefedo2. Ca ella /e atreue de 
chaga2 & fe2j2 o caualey2o de xpo eno trajo em na fegura
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2^0
em and&2 em palaura e ob2a e ulgia2 em jejua2 e orago fo2a do rago 
e liga e Jciegia e Jllicio em grandeza de corago. & aJ’J’y como hua 
ba2qzinha eganoja cube2ta de ondas altas & brauas traz o home a 
mezqnho alagaraeto co rebolaes de ueto. ao !J1 home no pode fogi2. 
mas ne ta J’omente ve2
& aJ'J'y aqll q q2 anda2 pola ejtrada real co a2mas de iuj’tiga 
11T cop2e de anda2 a mao deejtra & mao J’eeJtra J'egudo a doct'na 
euagelica £a glo21a & doej'to £ jnfamia & boa fama. E aJ’J’y cauteloja - 
mente antre as grojjas odas das teptagoes & com gouemaga de 
dijcriga de uj2tude & gu ja2 uetando an9 o ejpu do J’enho2 de tal 
gujja q no decllnemos a hua & aa outra pa2te. Ga Je declina2mos a 
hua & a putra pa2te quato q2 q Jeia Jaibamos po2 ge2to q areuatada — 
mete topa2emos e penedos rao2taes. E po2 tanto £ o muyto J’abedo2 
Jalama Jomos amoejtados. « No te ecojtes a deejtra ne a JeeJtra.»
J. das vtudes* - ne bedigas ne louues a tl ne dos deejtros 
aqcimentos & Jpuaes te engrandegas ne te eclines ao camjnho J’eeJ’tro 
dos pecados & Jegudo o aplo em elles bujques louuo2 & glo2ia e tua 
cofujon- po2q aqle q no pode jeera2 vaaglo2ia co uejtedura bera feta 
& fremoja St nob2e atreuej’e & Je eJ’fo2ga de a acarxeta2 co uejtedura 
mal feta fea & vil. 0 ql no pode deriba2 £ horra eguanao £ humjldade. 
& o !Jl no pode aleuata2 £ graga de fala2 qb2atao co mudeza de 
Jeliglo. Je jejua de praga he tocado da glo21a da uaidade. Je 
o2dena2 de menospza2 a couja da glia co ejje mejmo pecado de uaa — 
glo2ia o qbranta & po2 no Jee2 tachado de magoa de uaaglo2ia
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yjquiuao de faze2 oraqa muy Xonga e p/enqa dos j2maos. E po2q as 
faz ef condidamente no foge ao agujXha da uaidade pelo no vee2 
nehuu.
fe2moJ’am'te os ueXhos pintara a natureza dej’ta jnf12mjdade Job 
fegura de qeboloes os 2[es dej’uejtidos de hua ton. logo pa2eqe outra. 
E tantas uezes J'am achados uij’tidos quatas uezes fo2e dej’uej tidos.
E em no dejto aqXe q foge as copanhas de todoXos mo2taes a 
cauja da uaaglo2ia no no Xeixa de £/'eguj2. quato aXguu mais renuqia 
a todo J'eg tanto mais crueXmente o pĵ gue. TrabaXhaJ'e de aXeuata2 
huu po2 pode2 Jopo2ta2 obra & trabaXho. outro po2 J'ee2 mais p2oto 
a obede$e2> outro q he mais Xouuado & pzado q os ou-fs £ humjXdade. 
huu he teptado po2 Xiqom. outro po2 J'cieqia. outro po2 £ionga2 a 
uigiXia. Nera ej’ta jnfi2midade em outra guija fe antremete de fe212 
alguu Jena co as J’uas -ppas ui2tudes. aXi poe e peqiXhos onde home 
caya onde home ejpa gaXa2da de ujda. Ge2tamente a aqles q q2e anda2 
poXo camjnho da piedade & da pfeiqa os jmigos ejpitantes no ej’conde 
aXhu2 os laqos de J’eu egano J’ena ena ej’trada era q anda, Jegudo aqla 
J’qa do bemaueturado daujd «Em no camjnho em q andaua ej’coderam a 
mj Xaqo.» f. em ef fa mefma cazreyra das u!2tudes pola qual andamos 
em doa & em £>mjo & gala2dam do chamamento J’upnaX nos a2ma laqos q 
aleuatados £ beandanqas ej’corregemos & atados os pees da no/J1 a alma. 
W'os cayamos em os laqos da uaagloria. E affy fe faz q aqXes q ena
276 MS. 2X2: 66v.
243
cotenda do adue2jayro no podemos Jee2 Job2epojados da alteza da 
noj/a ujcto2ja J'ejamos ueqidos. Ou /em duujda q he outra geraqa 
Q80r] de engano q trej paj/ando a cofglencia ou o modo da noffa fob 
jpoffIbil jdade entremetendoj’e a jnfl2mjdade do co2po jocamos a 
Ĵeueraqa do noffo corre2. Todolos pecados Job2epojados fe rauj’cha 
& uengidos cada dla to2naJe mais fracos. Ou pelo luga2 ou pelo tpo 
mlgua & arefegem. ou ge2tamete dej'terrados das u!2tudes cotrays.
J’om caujdados ou ej’quegidos. Mas ej’te derribado. mais rigamente fe  
aleuanta aa luyta & J’e euja. E quado cuydamos q o temos. afogado 
da Jua mo2te mais uiuante J'e eJ'fo2ga.
Os ou'fs pecados aqles ta J’omente fo e  & jnpugna2 & cobate2 os
quaes uenge em capo. Mas ej’te os J'e9 uengedo2es mais rigamente
J'egue & comete. E quato fo2 mais ualetemete em terra qb2atado tanto
mais fo2temente co alteza da Jua ujcto2ja coqujj’ta & comete. Ej’ta 
277 he Sotil aj’tugia do emjgo. q o caualey2o de xpo o qual nom 
pode co J'uas a2mas Job2epoja2 co os feus -ppos da2dos o faz cay2.
Os oû s pecados aJ'J’y como dij’emos com benefigio de luga2 
folgam & gefa & tirada a mate2ja do pecado ou a opo2tunjdade & 
ocaj’iom Joe a rainga2 & a moleJge2. Mas ej’te co aql que foge penetra 
os de/tos. ne £ luga2 no J'abe Jee2 langado fo2a ne a mate2ja tirada 
aa de fo2a. no J'e muj’cha a de dentro. Nem doutro luga2 J’e eJ’fo2ga 
Jena da .ppedade das uj2tudes daql q cobate. Algu9 affy como difemos
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aas uezes amole/gem & e/uae/gem. a ej’te a longura J’e no fo2 co 
auj/ada jndu/tria & co p2udente di/criga fundada no /oo no enpege. 
mas ainda J'abe ajuta2 mayo2es /ementes de uajdade.
E finalmente as outras to2uagoes afraqntadas das uj2tudes 
9trayras & claramente aJ'J’y como de dia cla2o pelejando J'am uegida8 
& /am e/tranhadas. Mas e/ta exe2tada em nas uj2tudes. & euoluedo/e 
em na az a//y como gega peleja de nocte & fere mais rigamete & 
engana'os de/pgebidos & mal auj/ados
Gap0 ij°.
E a//y £ e/ta guj/a leemos. Hey ezechias ba2am de ju/tiga
jjfcta e todalas cou/as he louuado J’egudo o te/temunho das e/cpturas
o ql depois de louuo2es /em conto de uj2tudes co huu da2do de uaa 
glo21a foy deribado. o qual meregeo de ganga2 de ds e/troiga de
mo2te de gento & oyteta mjl [80 vj & ginquo do exe2gito dos aJ’i2ios.
ga/tandoos o angeo de nojte co glo2iaga de uaidade foy uengido do
qual tre/pa//ando a longa e/to2ea das /uas uj2tudes. a <J1 /ia
p2olixa cou/a de repeti2. e/ta /oo cou/a direi q depois do te2mo
a/inado da /ua ujda & dia |>taxado de mo2te £ /gca do Sno2 meregeo
£ hua o2ago pa//a2 os ma2cos da ujda £ e/pago & tpo de qnze an os.
E o /ol o qual £ dez graos os qes alomeara jndo £a o poente po/tara
as linhas q a Jobra polo /eu arredameto ocupara. To2nadoJ’e £ agima
alomeouas & alomeando e/a /onbra fez diaz dobrados a todo mudo cotra
as lex fixas & e/taues da naturaza & foy milagre & ma2auilha nuca
24-5
ouujda. E depois de tantos & ta jncrediueis /inaes & de/pols 278 
de tain grandes e/lnamentos de uj2tudes e que g/a foy deribado de 
/uas -pp2iedades & bemaueturangas. ouue a e/cptura q o cota & dlz. 
«Em aqles dias enfe2mou ezechias pa a mo2te & o2ou ao /enho2 & 
ouujo & deulhe J'inal.» /. aqlle q leemos q 1H" foy dado polo p2ofeta 
l/ayas q o fol fe to2na/e. /egudo /e poe em no q2to liu2o dos Hex. 
Mas diz q no re/pondeo /egudo os beneficlos q regebera. po2q 
aleuatado foy o /eu co2agam & foy feta j2a do /enho2 cotra elle & 
contra juda & jheru/alem. E depois foy humildo/o quato o J’eu co2aga 
foy aleuatado & /obe2uo/o a//y elle como os mo2ado2es de jh'21m E po2 
tanto no ueo /ob2e elles a j2a do /enho2 enos dias de ezechias.
Qua mo2tal qm graue /eia e/ta jnfi2mjdade bem pa2ege. Tantas 
bondades & tantas uj2tudes. tanta fe* tanta deuaga q mere5era de 
muda2 a /ua nature za & a ley de todo o inundo co huu aleuatamento 
pegera de tal guj/a q todalas /uas uj2tudes dadas a e/quege2 bem 
como /e nuca fo//em /ubitamente regebera a j2a de ds. fe a no 
amafa2a to2nado/e a hurajldade e tal q aqle q cay2a de tam alto 
pinacolo de m&gimentos epuxado o aleuatamento do co2ago no pode/e 
outra uez /op2 a alteza pdida /ena p e//es me/mOs graos de humjldade
278 MS. 212; 67v .
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Queres entende2 outro Jemelhauel exeplo de queda.
Ozias bij’auoo daqj*te fley q agora falamos louuado e todalas 
couj’as J'e[81r3gudo effe tej’temunho da ejcptura depois de grandes 
J>goes das J’uas uj2tudes & depois de ujcto2ias /em conto as ifes 
jmpetrou £ me2egimentos de deuaqam & fe Ap2ende e que modo £ 
aleuantamento de vaaglo2ja foy derlbado. ca diz « E sayo o nome de 
ozias. po2q o Jenho2 o ajudara & afo2telezara E J’endo aJ'J'y 
afo2talezado leuatouj'e o J'eu coraqom pe2a J'ua qeda & menospzou o 
J’eu Jenho2 ds.» Ja vees outro exeplo de grande queda. & ejga2das 
dos ba2oes ta juj’tos & ta £fctos & polas J’uas ujto2ias & nomeados 
fora deribados. Donde entendedes qua eganojos J’oe a J'ee2 os boos 
aqgimentos das couj’as J'egudas. J‘. da fo2tuna de tal gujja q aqles 
q no podera fee2 qb2atados das aue2j*idades po2 no J-‘em cauteloj'os
enas beaueturangas J'om. deribados & qb2atados.' & os q ejcapa2a aos
279 igigos da mo2te enas aaze5 & batalhas co os J’e9 -ppos uengimentos
Jejam deribados
& po2 tanto o apoj'tolo amoej’ta dizendo. « Nom qyrad.es fee2
cobigoj'os de uaaglo2ia.» E o Jenho2 caj’tlgando os fa2ij'e9 diz.
«Como podedes vos cree2 q regebedes a glli hu9 dos outros. & no
q2edes a glo2ia q he do J'oo ds.» DeJ'tes o J’cto daujd diz e ameaqa.
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«Po2q ds e/meunga2a os off os dos homes q de/p2ezam a //y rae/mos.» 
Soe os coragoes dos neiglos & daqles q ainda pouco ap2oueltaram. 
ou e uj2tude de corago ou /giengia aleuanta2/e. /. ou po2q cantara 
melodic/amente. ou po2q po2 mujto come2 /am mais la2gos & anchos 
ou po2q te parentes rlcos & nob2es. ou po2q menospzara a cauala2ja 
& as honrras aas uezes as dignjdades & as riqzas as quaes puetura 
nuca podera co^nde2 afraaga & moue algu9 co vaa e/panga. q 
lige^mente as ouueram /e dura2a e o /egre & jncha alguu das cou/as 
jnge2tas q nuca poj'/oyo. bem como /e as menospza/e aleuatadoo co 
glia de uajdade.
Aas vezes grao de cle2izia & de/ejo de /age2dogio ou de 
euagelho acarreta. 0 ql ainda q cotra /ua uontade pcalqa/e plnta/e 
co tanta /anctidade & de tanta ju/tiga q J'e lhe ueera aas maos 
elle podera bem da2 regia de /ctldade aos [81 v] ou^s /age2dotes & a 
ou£s m9 mo ta /omente p fo2ma de conue2/aga enj'inara mas ainda q os 
ganha21a p doctna & palaura. E faz ainda aos q mora no deJ‘e2to. ou 
na gellezlnha ge2ca2 e /ua uotade & /ua alma as cajas & moeJ’iPs dos 
outros & as coue2/agoes de mujtos co mouimento de as uij‘ita2 & lhe 
da2 amoe/taga & ca/tigo. E affy a de/auenturada da alma he abalada 
c5 tal uaydade bem como /e fo//e e/ca2negica em p2ofundiJ'imo Jono de 
tal gui/a q arreuatada de dulcura de pen/amentos & /ob2epojada de 
taes JmagSs no pode cotepla2 os j2maos q /ora p/entes ne os auet9 
delles. E aqlo q /onhou c5 de/a/ego do co2ago quado aco2da deleita/e 




Lenb2ame de huu uelho SJhdo mo2aua <;m o de/e2to de clthi. o qual
i
achegando a hua gella de huu firay2e po2 icauj'a de o ui/lta2. &
I
achegando/e a po2ta ouujo & /entindo q Hezoaua de dentro q's conhoge2
* 2&0' ■ q era o q 11a da3 /etas e/cptu2as & !e/teue quedo huu pouqtinhot1
ou pa vee2 q era aqlo q puetura obrado ijazaua de coo2. H! e/tando 
a//y a piedo/a eculca co a orelha entent'i & e/cold2inhando co 
dlligengla. achou q era legado p uagaja 'le/te JpE Ca elle pratlcaua 
be como /e ouue/e de faze2 /e2mo ena Jgreja ao poboo. E mudando aql 
ofigio tomou outro be como q era /age2dote & que dizia mi/J’a a algu^. 
catacomjnos q q2 dize2 homes q /e de/poe pa /era xpSos & a cabo de 
pouco bateo a po2ta. o ?£L /ajndo fora regebeo o uelho co aqla 
redengia q deuja & acu/tumada & trouxeo detro E rerao2dendoo a 
con/giegla de /e9 pen/ametos duujdaua J'e puetura o uelho e/teuera 
&  po2ta & entendera 0 q elle fazia & ^gutoulhe /e auja raujto q 
hy e/taua ou quado ueera E o uelho JTziuelmente re/pondeolhe. «VI jm 
IJhdo geleb2auas mi//a aos cathecurajnos.»
Cap0 lij°.
E po2ende e/colhi e3cta2 e/to a e/ta obra po2q en/inados da 
fo2ga & da o2dem dos cobates dos pecados n3 ta /ome p rezam mas p 
exenplo /eiam^ mais cautelc/os pa e/quiua2 os de/uayrados gepelhos
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do emijgo, E ej’to he o q fe diz [BZr"] /em diferenga antre os pad2es 
do egipto q as contendas de ^odolos pecados, ou aqlas que padegem 
ou aquelas q ham de padege2 os mangebos p reuellagam dellas. bem 
como J'e as ainda J'opo2taJ'em ante elles J’e jam de/ue/tidas & 
dej'cube2tas, po2q e/poendo elles os e/ca2negimetos de todolos 
pen/amentos quaeJqZ q /ejam ora comegantes ou aqle3 q e/tam em J'pH 
de graga conhega os /egredos de /uas lujtas & c3teplando affy como 
e ejpelho as cauj'as dos peccados de que /am cSbatidos & os remedios 
conhega os cobates q /am po2 u!j2 ate q uenha /ob2e elles & a//y 
e/lnado de como /e caujda2om, ou como aiam de comete2 & peleja2. 
Affy como /3e os glides fi/icoB no ta /omente meezinha2 as doengas 
J/entes, mas ajnda co e/pta /aguagidade acorxem & p2oueem com 
regeptas & exe2opes. Affy e/tes ue2dadeys fij'icos das almas as 
fo2gas & os males q /om age2ca pa ulj2 ante os afogam com razoa2 
/pTIal dos co2ag3es. Affy como co ungueto. ne /opo2ta que crega em 
nos coragSes dos mais magebos & amo/trandolhe as cou/as das 
paixoes q /e achegam pa lhes da2 remedio de /aude.
_ o oCap ,v .
Pola 51 cou/a e/ta he a /g3a antiga dos pad2es & fica po2 
memo2ia ata e/te iJete dia, a ?fl n5 poderei i>nHgia2 /em minha
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c5fu/om. Ca eu me/mo n3 pude efqujua2 a j2maa ne fugl2 as mSos 
dobrado. Ca o monge e todalas guj/as deue fug!2 aas raolhfes & aos 
b£i$s. NehSG deles no leixa. aquel q hSa uez co /ua famjlia2jdade 
uenge2. Nom leixa de/ aly auante bu/ca2 folganga da yella ne co os 
olhos pu2os ccS/ente o e/ga2damento da deujnal e/peculago. Nem 
achega2/e aas cou/as /ct£s.
n o .oGap vj ,
E po2 tanto o caualey de jhE xj53 que de/eja e/pegial & e/frnado 
reto uence2, atrigue/e de /ob2epoja2 em todas guj/as e/ta be/ta 
de/uairada de mujtas colo2es. Aa qual aj'/y como maligia me/turada 
de mujtos enganos quado vee2 contra nos com tal remedio poderemos 
efcapa2 cujdando aqla palaura de daujd. /. «o /enho2 qb2anta2a os 
o//os daqles q praze aos homes» pmejffnente q no lelxemos a nos [82v^ 
mee/mos faze2 cou/a q /eja po2 graga de qppo/ito de uajdade & vaa 
glo2ia, Depois q aqlo q c3 boo comego feze2mos q nos trabalhemos a 
acaba2 c3 /emelhante regimeto, de tal gul/a q depois a doenga da 
uaaglo2ia n3 uaze & to2ne e vao todos os frujtos dos no//os trabalho8. 
Qualq2 cou/a aynda ena c3ue2/aga dos m3ges q o u/o comuu no u/a ne 
regebe afa/temo/nos c3 todo e/tudo.q o n3 demos aa louuainjnha. E 
aqllas cou/as q nos podem faze2 nomeados antre os ou^s auorregamos 
de bu/ca2 louuo^ antre os homSs. Em e/tes /ignaes pngipalmete 
demo/traremos q o mo2tal engano da u3aglo2ja /e apega a nos. Ao qual
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muy llgejfmente podfem̂  fugi2 J'e coJ'ira2mos q pderemos de todo. no 
J’oo o frujto dos ncjjos trabalhos q feze2mos com ppoj'ito de uaa 
glo2ia. Mas Jemos mais culpados de gride pecado ob21guados a pag2. 
aJ’J'y como J'acrilegios os to2mentos ete2naes. bem aJ'J'y como aqles q 
co jnlu2ia de ds a obra q ouuera de faze2 po2 J'eu rejpeito. mas 
qulj’emos ab2ala po2 rejpeito dos homes ppoendo a glo2ia do mudo & 
os homes a aql q he conhogedo2 & eJ'cold2inhado2 das couj’as ej’condidas.
20q qAcabaJ’e o liuro do Jpu da vaaglo2ia xj . E comegaje o liuro 
xij°. do Jpu da Jobe2ba,
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0 oytauo & po/turaey cotray q entra e cSpo c5 noJ*co he o JpC da 
/obe2ba. A qual jnfi2mjdade alnda q /e ponha po/tumeyra antre as 
cotendas dos pecados & po/to q ponham9 derradeyro £ o2dem. empo £ 
majimento & o2dem elle he o pmey, E/ta he a bej’ta metis cruel & 
mayo2 que todas /u/odCIas. a JfL mayo2mente tepta os jpfeytos & /am 
atrlbulados de tepta ̂6 es mais rlgas. aqles q /am po/tos e alteza & 
pfeifa de uj2tudes.
da qual /om duas jeera§5es, hua a qual di/emos di/emos q 
cometia os muy altos /pfiaes ba25es & outra q abraya os comeqantes & 
ca2naes. E corao q2 q o aleuantameto epe$iuel /op2e & jnche hua & 
outra jeraja de /obe2ba contra ds & contra os homes. empo aql pmey 
/pegialraSte /e ref ere a ds. & o /egundo -ppamente jotenje aos homes 
cuja najeja & remedios em fim de/te llu2o ajudando ds quato pode2mos 
[83r]] /eguiramos. Mas ago2a pmejffliente daqle diremos de q falamos q 
mayo2mente tempta os pfctSs. E no//o -ppo/ito he de alguas poucas 
cou/as deda2a2 delle.
Ca? ,ij°.
Nenhuu outro pecado /o2ue & gua/ta todalas outS uj2tudes como 
e/te. ne outro mal n5 e/bulha a//y o home & o de/ue/te de toda 
ju/tiqa & /cTdade como o mal da /obe2ba. Ca he a//y como hCa
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pe/tllenglal & jeeral doenga. a ?J1 no YT contenta de enfrequeta2
hua pa2te ou huG neb2o. mas todo co2po corrope co mo2tal co2opimento.
E os pcj’tos & collocados e alteza de uj2tudes trabalha de os derlba2
& qb2ata2 co muy pej'ada & p2ofunda qda, Ce2to he q todo pecoado e
fe 9 te2mos & e J\tas fijs he inclujo & contheudo, E como qZ que
trii*te as outras uj2tudes. ej>p pngipalmente uay cotra hua /oo. &
aqla Jpegialmete deriba & comete, E pa ej’to dlze^mos q poJJ'a J'ee2
etendido mals cla2o poemos exeplo. A caj’tlmagia, f ,  dejejo do uet.
ou cobijga de gulla co2ope o rigo2 da terapanga, a luxuria magoa a
caj'tidade, a yra agajia a pagiegia de tal gujja q nehG jnclinado ou
alguG jnclinado a hGu, no he de todo deJenpa2ado de todalas outras
283uj2tudes. mas aqla /oo uj2tude he trocada & cayda ou cayo polo 
pecado J*eu jmjgo & feu 9tray2o & em pa2te pode tee2 ainda as outras 
uj2tudes, Mas ej’te quado poJ’J'oi2 a de/aueturada da alma aj'jy como 
huG tirano cruel tomada p a2te a mals alta to2re do caj'tello toda a 
gidade dej'troio de fundamento & as araeas altas e outro tp5 p 
JctTdade jguaes co a torre no leixa ne outo2ga de/1 all auate a £ilma 
aj’jy Jobjeita nehua jmagem de libe2dade, E quato mais rico p2ende2 
catiuara c3 mais pej'ado jugo de Je2ujdoe & dej'nua2a. & roubara de 
toda a fazeda das uj2tudes.
E pa conhege2mos o pode2jo da Jua grauiJ'J'ima tiranja Acharaos q 
aquel angeo q pola /ua ̂ mjnengla de reJplendo2 ora chamado lugife2
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n3 foy deribado jele/trialniente XenS dej'te pecado daqla bemaueturada 
alteza dos angeos, E aJ'J’y como da2do da Xobe2ba fe2jdo & chagado 
0X001x8800 em nos jnfe2nos Se e2go tanta uj2tude ado2nada de 
progatiua de tanto pode2jo ^83v] pode fee2 tra/to2nada dos geos aos 
ijfe2nos £ hull Joo aleuatamento de coraqa, na qual couja fe  
demcXtra co quata ga2da & auiXameto ̂ gtenje a nos outros de nos 
caujda2. $e2cados da fraqza da ca2ne, oolhado a grandeza de tal 
queda. E pe2 eXta guiXa podemos fe e2 eXinados e que modo eXquiuemos 
a peqonha muy mo2tal deXta infi2mjdade Xe ainda as coufas & os 
najlmStos deXa meXma queeda eXcold2jnha2mos. NiSca a jnfi2mjdade 
pode Xee2 curada, ne remedies no fe  poderam daa2 aas doenqas J’e 
pfmuente c5 jnq2jga aXtuta no conheqe2raos as couXas & os conheqimetos 
dellas. po2q aqXte ueXtido da cla2jdade diujnal antre as uj2tudes 
Xob2eqeleXtriaes co a libe2dade de fe u fazedo2 mais r e fplandeqia o 
reXplado2 da Xabedo2ja & fremoXura das uj2tudes de que era ga2neqido 
2 graqa do criado2 & creo q o ouda polo pode2jo da Xua naturaleza 
n3 £ benefigio da Xua grande & jnfinda libe2dade. E po2 eXta couXa 
aleuStado bera como q no auja meX’te2 £a jjfeueranqa deXta pureza a 
ajuda deujnal julgouXe q era Xeraelhauel a ds bem como aql q n5 ha 
meXte2 nehCa couXa aXXy como ds. X* confiando da nob2eza do liure 
alujdro & £  ella creedo que tod alas couj’as la2gamente lhe eraro Xope 
ditadas & £tenqia £a acabaraento das uj2tudes ou £a ete2njdade da 
muy alta bemaueturSja. E eXte Xoo penXamento lhe foy fctS qda pola 
^l deXenpa2ado de ds JJhdo creeo que no auja meXte2 arreuatadamente
284- ifoy fctC jnj'tauel & mouedigo & J'entio a fraqza da -ppa natureza
& pdeo a bemauenturaga a !J1 p dom de ds & graga poffoya. E po2
quanto amou as palauras do derriba2 & defpena2 polas ?fes dl^a
« /obirei JVb2e o geo» & outrojy Jj z o u  « lingua engano/a?) e a ifl
di/e « £ey Jemelhauel ao muy alto» ou o que di/Je a adam & eua,
«,£ede3 afXy como deoJes» po2:tanto ds o dej'troyo em fim. &
arlncouo & ti2ouo da Jus mo2ada & a Jua ralz da terra dos ujuentes.
Entom os iuj'tos uendo a Jua qda temeram & Job2e elle ri2om & di2om
aqlo q J W  fim juj'tamente ptege a aqles q confiam que Jem
defendimento da aiuda de ds podem pcalga2 o infindo bem. Eis aquj o
home que no toraou ds po2 J*eu ajudado2 mas ejpou era na multidoe das
Jua3 riqzas i>ualegeo era na Jua uaydade.
Ej’ta he a praey2a cauja da queeda & o pngipal [84r] nafgimento 
da jnfirmjdade. 0 qual outra uez p aqlle q foy deribado de f y  mefmo 
era jraage de J'e2pente Jeroeou em no pm° padre efi2mjdades & mate2ias 
de todolos pecados quado p jnduj'tria de J'eu liu2e alujd2o creeo que 
pode2ja conJeguj2 a glo2ja da diujndade & aqla pdeo a IJ1 pcalga2a p 
dom do crlado2t
pela qual couj'a manifej'tamente J'e p2oua p exeplos & te/temunhos 
das ejcpturas q a pod2jdoe da JVbe2ba ajnda q Jela poj’tumey2o era na
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c5quj/ta dos pecados e p  elle he mais alto £ naj’cega & p2lgipio de 
todolos pecados. Nem aj’jy como os outros ujgios ta Jbmente dej'true 
a uj2tude a J’Jy contrayra, J\ a hurajldarie mas he matado2 aJ'nadamSte 
de todalas uj2tudes. ne ta Joo tenta os meno2es & peqnos mas aqles 
mayo2mente q ej'tam em na fo2taleza da alteza, AfJ'y faz comemo2agS 
dej*te SpH o -ppffS dizendo. «E as Juas igua2ias Jam ej’colheitas.»
E po2 tanto o bemauenturado daujd como q2 q com tanto aujjamento 
ga2daj*e as pu2jdades do J'eu co2ago em tanto q a aql a q J'e no 
eJ'condiS os J’egredos da J’ua conJ’gIS dijej'c ouj'adaraente, «So2 o meu 
co2agam no he Jobe2boJ’o ne os me9 olhos no J'am aleuatados nem andei 
em coujas grandes marauilhoj'as Job2e mj. mas humjldojamente J’entia,» 
& em outro luga2 diz. «Nom mora2a ne metade da mjnha caj’a aql q 
faz J*obe2ba,» Empo J'abendo qua deficil he ej'ta ga2da ajnda aos
rtQ C
pfctSs nom JiJ’ume da Jua jnduj't’a. Mas o2ado ao 352 pede a j'ua 
ajuda que poJ'J'a ejcapa2 Jem fe2jda do da2do dej’te jmjgo dizedo.
« Nom uenha a m3 o pe da J'obe2ba» regeando & temendo de no cay2 e 
aJjlo q J'e diz dos JVbe2bos. J*. «ds he contray2o aos Xobe2boJ'os.)> & 
em outro luga2. «LlxoJo he ante ds todo aqle q aleuanta o J’eu 
co2agS.»
Tanto he o mal da Jobe2ba q no mfege tee2 po2 contray angeo ou outls 
uj2tudes contrayras. mas effe mefmo ds he J'eu adue2j'ay2o. E he 
mujto pa nota2 q no falou enos outros 5 J’am eudltos em nos outros
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pecados q tee dS po2 J’eu contray2o. J1. ga2gatoes. fo2njca2jos. 
raaneco2jojos aua2entos. mas dos J'o<be2boJ'os. Aqueles outros pecados 
ou J'e to2na era qualq2 q peca ou em fe 9 pa2gey2os. J*, em oui?s homes 
fam regebldos & fc£5 mas ej’te pmejfmente achega a ds, E po2
tanto digna couj’a he q a elle tenha po2 jmigo Jpegial & contray,
E po2emde o cado2 da unjue2j‘idade do mudo conhegendo q a 
Jobe2ba era couja & pngipio das jnfirmjdades, aj'jy como o fij’ico 
-pcnra de cura2 as 9tra2jedades com J’e9 9trayros. e tal que aqllas 
couj'as 5 E J'obe2ba ej'corregara £ humjldade rej'u2gij’em, Aquel diz.
« eu Jubirei J'ob2e o geo,» E ej’te diz « abaizada he em terra a 
noJ*J'a alma.p Aquel diz «£ei J'eraelhauel ao muy alto.» E aquej’te 
« em como foj’J'e era fo2ma de dl umjldou a Sfy raejmo. & tornado fo2ma 
humjldouj'e fct7> obediente ata rao2te.» Aquel diz «J'ob2e as ejtrelas 
aleuantarei a mjnha cadejf,» Ej’te diz. « Ap2endede de mj, ca eu J'om 
raanj'o & umjldoj'o de co2agS. » Aquel diz. «Nom J'ey o J’enho2 & 
ijrahel nS leixarei.» E ej'te diJ'J'e « f e  dij‘e2 q o no conhego J-'el 
m3ti2cJo J'eraelhauel a uos ou'fs, mas eu o conhego & os J'eus mandados 
gua2do.» Aquel diz «raeus Jam os -Rios & eu os fiz,» E ej‘te diz. 
«Nom poffo eu de ml meejmo faze2 nehua couj’a. mas o pode2 q mo2a e 
i&3 e ffe faz as ob2as. y> Aquel diz « me9 Jam os regn9 do mudo & a 
glo2ia deles dalosey a eu quij>e2.» E ej'te fezej’e pob2e. po2q 
pola J*ua pob2eza nos foJ’J’emos ricos. Aquel diz, « aj’jy como J‘e 
apanha os ouos q Jam deJ'enpa2ados. aj’jy eu ajuntei toda a terra &
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pQ/Cn3 foy q moueje o pee & ganjje,» E ej’te d if J’e « eu J’om fct3 
J’eraelhauel ao pellcano J'olllta2jo & uiglel & J’om fctB aJ'J'y como 
pajaro J*olita2eo eno tecto.» Aql diz «eu Jeqi co as pegadas dos 
me9 pees todolos rios dos agros.» E ej'te d U 'fe . « puetura no poJ’J’o 
roga2 ao padre & da2raea ago2a doze ligioes dangeos,» Se be 
eJgua2da2raos a cauj'a da qda p2ingipal & os fundaraentos da noJ’J'a 
J’aude & de que & como aqles foram derrubados. & outros foram 
aleuatados. Jemos enj'lnados em q rnodo auemos de ej’qujua2 & fugi2 a 
ta cruel mo2te como a da Jobe2ba, ou pola qda daql ou polo exeplo 
dej'te. X. xp3.
Gap .Uj°.
A ffy  2  ej*ta gujja poderemos e/capa2 ao lago daqle malegioj’o 
JpTI J*e e todalas utudes q em nos Jam J‘entl2ra9 q a^pueitamos diJ'e2mos 
aqlo apoj'tolico. « Nora eu mais a graga de ds comjgo & jj graga [85r^ 
de ds eu J’om o que Jom» Sc ds he « aqle q ob2a e nos & o q2e2 & 
ob2a2 & o acaba2 po2 J\ia boa uontade» dizendo e ffe  aucto2 da noJ’J'a 
Jaude. « Aquel q mora e mj Sc eu em elle po2q J'e ml no podedes faze2 
nehOa couj’a.» & « fe  o J’enho2 no edifica2 a caj’a e vao trabalha 
aqles q a edificara. E J’e o Jenho2 no ga2da2 a gidade e uao uigia os 
f e 9 ga2dado2es,» E «vaa couj’a he a uos aleuata2deJ'uos pola manhaa. 
po2q n3 he do q2ente ne do corrente, mas de dS.»
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ame2geante de nehGu alnda q /eja uaXente & correte pode /ee2 
tam jdonea uotade ou tam jdonea corredoyra q po//a £calga2 o J>mjo 
da £feigara & a palraa da jnteg2idade & pureza /ena fo2 cube2to da 
mlj'e2ico2dia, umanal pa ul j2 aquello p  honde corre & onde & com 
grande de/e jo q2 ulj2. « Todo dom muy boo & todo dom pfctS de gima 
he de/cendente do padre dos lumes, Que he o q tees q no regebe/te» 
fe con/ira2mos & neb2am9 que aql dom po2 hUa confi//om foy 
trazldo dentro no pa2ai/o entendemos 5 elle no pcalgou tata bem 
aueturanga po2 m&gimeto do J’eu corre2 mas p  dom de ds 3011020631116/ 6 , 
& ajnda /e reneb2a2mos dous ta graues & ta grandes pecados daujd £ 
hua palaura de repndimento /em pdoados. Nem Vemos aquj os 
megimentos dos trabalhos /e jguaes ao pdam de tanto pecado mas 
a g"'».ga de dS /ob2eau5dou o qual tomada a oca/io do ue2dadeyro 
rê h*- diraento co cofi//am cSp2jda de palaura tanta mate2ja de 
pecados ca/umjo, Enq2jdos e2go o comego do chamamento da /aude 
humanal pelo qual no de nos nS de no/fas ob2as /omos /aluos jegudo 
/entenga do apo/tolo. mas polo dom & graga de ds /omos /aluos. 
Manjfe/tamente pode2emos conclud!2 em que modo a /oma da pfeiga no 
he do §2ete nem corrente mas de ds ame2geante /em o qual no 
conpS/ando no//o trabalho ne o me2egimento do no//o cu2jo faz nos 
/ee2 uengedo2es dos pecados nem jgual da a jndu/tria da no//a 
uontade, /ojugada a ca2ne de que he ue/tida q pc//a /ob!2 a tam
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alongada alteza de jnteg2jdade & limpeza. ge2tamte nehua afllgom de 
co2po ne [85v] contrijam de co2a5ara pode l/'ee2 digna pera cob2a2 
aqlla ue2dadejf caj’tidade do home de dentro & q poJ'J'a ganha2 tanta 
uj2tude de pureza a qual em os angeos he dentro jerada & que a 
danzela & J'e2ujdo2 do jeo poJ'J’a J‘ee2 cob2ada co J'oo nuu trabalho do 
homS. J*. J'em ajuda de ds ca a ob2a de toda bondade da J’ua graja 
ej'tllla, o qual tanta ete2njdade de bemauenturanja & tSta jnfindeza 
de glo2ja quls da2 da J’ua la2gueza a htla peqtinha uontade
•& tarn b2eue nojjo cu2/o toda longura de/ta ujda JJ’ente quado 
para2ea mentes a aphenjdade de glo2ja q he po2 ulj2 ejqueje. E 
todalas do2es em copara$a da beraaueturaja J'em medida J'om 
afuguetadas & ajjy como fumo dej’feltas & adelguajadas to2nouJ’e em 
nada, & a f fy  como fajj'ca nuca mads pareyem.
Cap iiij°.
Pola quad, couj'a ja tpo he <J p2enuyiemos a J'ytS, £ eJJ*as mejmas 
palauras dos uelhos. J‘. daqles q auja da £feiyam & qualjdade dela 
pintaram. Nom po2 guabamento de palauras mas co derelta ob2a & 
uj2tude de J'pl2jto a poj’oiram E po2 explenglas p2oprias & exeplos 
muy $e2tos a ej'inaram. Afi2ma e2go, nehuu n3 pode J'ee2 pu2gado 
puramete J'e no J’e entende2 que todo J’eu trabalho & toda J’ua fo2ya 
no pode ulj2 aa fim de tanta £feisS, ne a pode cophende2 J'enam com 
mjJ:ico2dla & ajudou2o de ds. & 5 a no pode J’eguj2 pola J’oo
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jnj’titujgam de J'eu meej'tre. mas pe2 ob2a & uj2tude & exeraplos
oQQp2op2ios, £a cob2a2 & £calga2 tam altos & tam magnjficos 
p2eralos de tanta pu2jdade & de tanta jntegridade. JJlqZ trabalho de 
jejSus. ou de ujgilias ou de ligoes ou de deJ‘e2to ou de aredamento 
que fo2 ofe2egido no fa. dlgno que ej’tas coujas guanhe £ megimeto da 
J’ua jnduj’tria. ou do J'eu trabalho Nuca o trabalho .ppo ou a 
jnduj'tria humanal podera reconpenJ’a2 o dom deujnal. J’e a aqlle 5 o 
dejeja no fo2 dado £ rai/* e2jco2dia diujnal.
Nem digo ej’te po2 cotende2 de euacua2 & reuoga2 a entenga de 
alguu. da entengam da jnduj'tria & cujdado das fo2gas & dos 
trabalhos humanaes. Mas chamente & muy fo2temete f86r] dete2mina no 
£ mjnha mas pola fgVS dos pad2es q a pfeigam e modo nehuu no J'e 
pode poj'oi2 J’em ej'tas coujas, E co ej’tas J'oos J’em graga de ds nehuu 
n3 a pode acaba2 ne poj’oj2. E ej’ta gujj’a dizeraos as fo2gas humanaes 
no na podem coJ>nde2, £ Jy mejmos J’em aiuda de ds. Ej'te aj’jy o 
decla2amos que a m^a de ds & a Jua graga, he dada ta J'omente a 
aqles que afana & trabalha, E pa fala2 J’egudo as palauras do 
apoj’tolo aos dejejantes & correntes. he repa2tida. J’egudo aqlo q e 
pejoa de ds J’e conta em no J’almo octoagej’imo octauo, f .  & eu puj'e 
a ajuda em no pode2oJ'o & exalcei o eJ'colheito antre o meu poboo.» 
Dizemos ajnda J’egudo J’gS do Jenho2 J'ee2 dada aos pedintes & fe e2 
ab2jdo aos q batem & o que buj’ca acha. Mas a noJ’J'a pitlgam & a
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nojja buj'ca & o noJTo bate2 n<5 he digno J'e a mja de ds no de2 aqlo 
que pedimos. ou ab212 quado bate2mos & feze2 acha2 o que buJ'ca2mos. 
ca elle Ivftes he £a da2 todas ej’tas coujas tarn Joomente que J’eia 
ofe2egida de nos a ocaj’lam da boa uontade. Mais que elle nos doj'eia 
& ejj)a a noJ'J'a £feiga & a noJ’J'a J’aude. E em outro luga2 o *ppKS 
daujd conhegendo q o p2ouejto da J’ua ob2a & do /eu trabalho no no 
pode2ja acalga2 co J'ua Jagagidade joa pode2 rae2ege2 o gujamento das 
J’ua8 ob2as. cS outra J’uplicaya pede a ds dizendo. «E guja as ob2as 
das moJ'J’as maos J'ob2e nos & ecamjnha a ob2a das noJ'J’as maos» & 
outra uez. « Dg cofi2ma ej’te q ob2aJ'te em nos»
pola qual couj'a J’e £ ob2a & feito q2emos ulj2 a cofumaga das
uj2tudes. a aqles duqs & meej'tres aueraos de cree2. q ej'ta £calga2a.
289no Jonhado £ dejputaga de palauras vaas. mas £ exjairaentos os 
quaes ge2tamente nos podem Jemelhauelmete ej’lna2 & guja2 £ ella & 
demoJ'tra2 a carreyra pela qual £ dereito atalho uenhamos a ella, os 
quaes ajnda da entende2 q mals veeram a ella £ fe que £ megimeto de 
trabalho. Aos quaes a pureza do co2agam guanhada em ej'ta couj'a 
mayo2mente os aiudaua que pouquitlnho & pouco J'e conhegia po2 mais 
[86v3 carregados de pecados. E tato £ todolos dias a conpuraga dos 
pecados e elles era acregentada, quato mais e pu2eza ap2oueitaua. 
Acarretaua cada dia de dentro do co2aga J'oJ'pi2os* po2 quato J’entia 
em J1! q no podiam ej'quiua2 as magoas dos pecados. os quaes £ mujtas
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menutas de cujdagoes os ejquiuaua. E po2 tato bradaua que os 
guala2does da ulda futura que os no podiam aue2 2 m&gimento de 
ob2as, mas pe2 rajja de ds. No j'e glo2jando de tanto auij'amento em 
rejpeito & coparagam dos °utros. a/Jy como aqueles que e/to no 
atribula a /ua induj'tria. mas a graga de ds o J*uja. Nem afagaua a 
f f y  mejmos da negligengia dos meno2es & frios. Mas mals £ 
cotenplaga daqlles os quaes uja carege2 do pecado ou daqles q Jabla 
que fruiS ja da ete2nal bemaueturanga 2 humjldade ppetua. E aj'jy 
com tal conjlragam fugiam aa qda da Jobe2ba & achaua femp2e 2 honde 
Jemff auja de hi2 ou auja dareda2 entendendo em f y  meejmos que aqla 
pu2eza de co2aga <| dejeiaua no pode2ia vlj2 epachadoos a caxega da 
ca2ne,
Po2ende Jegundo a do etna & os ej'tabelej’gimetos delles 2 ej'ta 
gulf a a ella nos deuemos de trlga2 dando ob2a a jegu9 uiglllas 
o2agoes a cotrlgam do co2agom & trabalho do co2po. ne ej'tas cou/as 
toda8 no euacuemos co a jnfi2mjdade do jnchago. Nem ta J'omete nos 
ptenge de cree2 ej'ta pfeiga n5 na podemos pcj1Joi2 2 do
noj’j'o trabalho. mas ainda j'e em ejjas cou/as que fazemos po2 J’eu 
rejpeito. f .  trabalhos ej'fo2gos ej'tudos no nos podemos acaba2 J'em 
aiuda J’em ejpiragam deulnal nem j’em graga de cajtigo & amoej'tagam. 
aquele elle Joe £ outre ou £ J*i mej'mo enuja2 e nos uij’itado 03 
noj’J'os co2agoes.
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E finalmente no ta Jomente auemos de Jenti2 mas confeJ'Ja2, que 
o aucto2 da nofja Jaude nos e/ina em todalas 2^0 eou/as q he o que 
nos conp2e de faze2, Onde elle diz «no poJ'J'o eu algua couj'a de mj. 
o padre q he era raj faz a ob2a,» E elle em peJYoa de home ajupto diz 
es/to que nehua couj'a pode de Jl faze2. E nos J'inza & terra e aqllas 
[8?r^ couj’as que £teenge aa ncJJ1a J'aude. penjamos r-o aue2 mej’te2 a 
ajuda do Jenho2. Ajmdamos nos e2go £ todalas coujas a noj'j'a 
jnfi2mjdade & fraqueza & os J'e9 aiudoys braadando co os ,J*ct9.
« foy enpuxado & e/to2uado £a caj2 & o ,/enho2 me rejebeu. Minha 
fo2taleza & meu o louuo2 o J'enho2. & elle me foy fctG em J’aude.» E 
« J’e no fo2a q o J'enhô  me aiudou po2 pouco a mjnha alma rao2a2a em 
no jnfe2mo. J’e eu dizla moujdo he o meu pee. S5o2 a tua mTa me 
aludaua. J’egudo a multidoe das minhas doo2es eno meu co2ajo. aJ’Jy 
alegraj'te a mjnha alma,» Veedo alda o noj’j'o co2asom Jee2 
afo2talezado em temo2 do J'enho2 & pajienjia, diguamos. « E o J'enho2 
he fcto meu fi2mameto & me trouue a capo de la2gura.» E J’abendo que 
a J’jiensia do p2oueito das ob2as creje em nos digamos. <iPo2q tu 
J’enho2 alomeas a mjnha lante2na. meu ds alomea as mjnhas treeuas. 
po2que £ ti Ĵ ei liure das teptajSes & eno teu nome trej'paj'arei o 
mu2o,» Dejpois conhegemdo nos meejmos que ganhamos fo2taleza de 
J'ofrenga & q no J’emedey das uj2tudes mals ligeyramente j’omos 
ga2dados digamos. «Ds que me jlges de fo2teleza & poj’ej't.e o meu
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camjnho J’em mazella. q afo2telezas os me9 pees aj’jy como do jeruo & 
Job2e as coujas altas me aJ*eenta2as q ej'inas as rajnhas maos aa 
batalha,» E conjegujdo tanbem a dij’crlgam pela qual J’omos fo2tes pa 
qb2anta2 noJ’J’os imjgos b2aderaos a ds dizendo. « A tua doct'na me 
corregeo po2 J’emp & a tua djj'ciplina e fa me ej’inara. Ej’paqaj’te as 
minha3 pegadas Jo mj & as mjnhas pegadas no canJ'a2om» & po2q de tal 
guij'a J'oo afo2talezado. pola tua fgTS, & pola tua uj2tude aderei co 
feuza aqllas coujas 5 J’e J'egue & direi. <(Ej‘egul2ei os m«9 Imigos & 
conjindelosel & no to2narei ata que no dej’falega qb2ataloseI & no 
poderam ej*ta2. cay2om de Jo os meus pees.» E [87v3 doutra pa2te 
Jendo nenb2ados de noJ'J’a infl2midade que ta bej’tiaes & e f fo2gados 
imigos nos ye2cados de fraqueza de ca2ne no podemos j'em J’ua 
aiuda uenje2 digamos, « Contigo os ue$llha2emos & J'opra2emos a 
noj’j’os jraigo3 aJ'J'y como co co2no, E em no teu norae menospzareraos os 
q J’e leuata em nos, Nom ejpa2ei eno meu a2co & o meu cuitelo me no 
Jaluara, SaluaJ’tenos daqles q nos afligiara & os 5 nos auo2regia 
cofundljte.» «Mas & reglgej’teme de ui2tude pa batalha, & trouxej’te 
aos coujes J'e ml os q aleuataua contra mj, E os me9 jmigos me dej’te 
aas Juas ejpadoas & os meus auo2regentes ejpalhaj'te.» E cujdando 
que co noJ’J'as a2mas no podemos uonge2 digamos. « Senho2 toma as 
a2mas & o ej’cudo & aleuantate em minha aiuda Tlra a bij'a2ma & 
enqarra contra aqles q me pjegue & fala a mjnha alma dizendo. Eu
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J’om teu Jaluado2,» «E pojejte os ms9 b2ayos ajjy como de cob2e & 
dej'teme defendimento da tua Jaude & a tua deej'tra me reyebeo,» 
«po2q ne os noj’j’os pad2es pojjoira a terra eno J’eu cuitello & o 
Jeu b2ayo no nos Jaluou.» E finalmete ye2cado todos J’e? benefiylos 
co Joligita ob2a de gramas po2 todas ej’tas coujas ou po2q pcalyamos 
delle lume de J’yleyia. ou doctna de dej’criya. ou po2q nos gua2neyeo 
das J’uas a2mas, ou po2q nos deu os noJJ’os jmigos de ejpadoas & deu 
ui2tude joa os ejmeuya2, ante a faye do uento com dejeio intrinj'eco 
do co2ayam, cantemos a el dizendo. « Eu te amarei Jenho2 minha 
ul2tude, Senho2 minha fi2meza & meu couto & meu Jaluado2. 0 meu dS 
he meu aiudado2. & eu ej£a2ei e el. Meu defenJ'o2 & capltam de miiha 
J’aude & meu reyebedo2 louuando chama2ei o J'enho2 & aj’jy Jei J’aluo & 
liu2e dos imigos.»
E no ta J'omente po2 ejto auem^ de da2 grayas q nos criou 
racionaes. ou nos deu pode2io de liu2e aluid2o. ou po2 a graya do 
baptijmo ou po2 a Jylenyia da lei. & pola aiuda que nos deu mas 
ainda po2 todos ejtes benefiyios que nos cada dia Jam ofe2eyldos 
pola Jua *puidenyia. J, que cada dia nos liura das yelladas dos 
Jmigos & que £88r̂ | ob2a co nojco quado ueyeraos os uiyios da ca2ne.
E que dos £igos q nos no Jabemos nos Jalua. E que nos auij'a do 
eJcorregadoy2o do pecado. & q nos aiuda & alomea £a toma2 a J’ua 
aiuda. E que no alamos pode2 de conheye2 ou entende2, Jena o que
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entrep2eta2 a ley, E que 292 po2 noJ’J’aa negligenjlas & pecados 
e f condldamente /omos contrictos & copungidos, E q pola J’ua 
olgnldade uijltados J’oraos caj’tigados. E po2q dele aas uezes 
fo2fofamente fomos aa J’aude acarretados. Em fim de todo po2q 
encaminha o noj’j'o liu2e alujd2o a mal eclinado a milho2 poj’to. & 
reto2nao co ho aguilha da J’ua uiJ’itaja ao caminho das ui2tudes.
Ej’ta he .ppamente a humildade age2ca de ds. & ej’ta he a pu2a 
fe dos muitos antigos pod2es, a qual J’em magoa durou polos J’e us 
fugeffo2es & du2a ainda ago2a. Aa tfl fe as ui2tudes dos apoj’tolos 
araeude polo mffdo fo2am manifej'ta8 dam fe. nom tam Joomente anf nos. 
mas ainda antre os jnfies & os jncreos deram tej'temunho J’em 
J'uJ'peita, os quaes retedo a fe J’implea dos peJ'cado2es e co2a^a 
J’lnplez. Nom na conyeheram £ J’pH humano. ne £ fremoj'ura de palauras 
de reyto21ca de tulio. mas £ expiegia de linpa ujda & £ ob2a pura 
E £ correp$a St enmenda dos pecados, E £a fala2 ue2dade em ella co 
olhos auij'ados cojhedera fe e2 a natureza da pfeija J’em a qual no J’e 
pode cop2ende2 amo2 em dS, ne pu2gaja dos pecados. ne correpgam & 
emeda dos cuj'tumes. Nem ainda a caj’umaga & acabameto das utudes.
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Gap vj°.
Eu conhegi huS do conto dos fray2es, qual nuca ouueje 
conheqldo, o qual depois de/te grao de minha o2dem. J’opo2tou de 
Jee2 muy ga2dado & agrauado & o q a huu muy p2ouado atre os uelhos 
confej'ou Jy mefmo Jee2 muy grauado do pecado da ca2ne. Ga a2dia co 
fogo n5 Jopo2tauel de luxu2ia, £a comete2 aquela confujam. mas co 
dejeio de padege2 contra natureza. mais q ob2a2 & faze2. K o pad2e 
aJ’J'y como JpTIal fi/ico. logo conheqeo a raiz & a cauj'a o2igi| 8Bv3nal 
intrlnjeca dej’ta infi2midade. 0 qual grauemente J'oj’pi2ando dij’e.
« Nunca o J*enho2 £miti2a Ĵ e3 dado a tam mao & a tam jujo Jptt J'e 
algUa couj’a no blaj’feraa2as em elle.» A qual couj’a entendedo logo J’e 
lanjou aos J’e9 pees fe2ido de grande maraujlha creedo que os 
Jeg2edos do J’eu co2ajo erom £ ds abe2tos & decla2ados & confej’ou q 
c5 maa cuidaqam ^ 3  blaj’fama2a em no filho de ds. daqui J'e demoj'tra 
cla2amente q aquel que £ JpH da J’obe2ua he reteudo ou q he 
blaj1 famado2 em d£. que faz iniu2ia a aqlle de que ej’pa o dom & a 
me2cee da pfeiga da ete2njdade. & po2ende me2e$e J’ee2 p2iuado de 
J’ua integridade & no me2eje a JctTficayam da caj'tidade.
Leemos hua couj’a J’emelhauel a ej'ta, em o liuro de pa2alipamenom. 
cSue a Jabe2. Que Joas -Key de iudea £ sete anos chamado ao -Hegno 
polo bpS jo2adas. o qual rey em quanto uiueo o J’ob2edicto bg<5 em
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todalas couX&s foy louuado Jegundo o te j'teraunho da /ct5 eJcptU. do 
qual depols da mo2te deje Jo2adas. ej’cuita o que diz a J’ctK 
ej'cptura em que modo foy aleuatado £ J*obe2ba & como muy 
ue2gonhojamente fol dado a hua paixam. «Po2q depols q morreo 
jo2adas entra2a os pngipes de juda & ado2ara a el -Hey. o qual 
untado & afagado co /eus .fuigos cojentiolhes leixa2e o teplo do 
J'enho2 ds dos J'e9 pad2es & Je2ul2a aas deuj1 es & aos jdolos. & foy 
fctS grande Ira contra iuda & ih'2lm po2 ej’te pecado.» E alem huu 
pouco diz, « Depols que foy acabado hflu ano, ueo conf“ elle a 
cauala2ja de J’12ja & ueeram em juda & jh21m & mataram todolos 
p21nclpes do poboo. & toda a p2ea manda2am a rey de damaj’co. E de 
ge2to uijndo muy peJJno conto de J‘l21os, pos dS em J’uas maos infinda 
mTtldoe, po2 quanto leixarS o J*enho2 ds de J'eus pad2es. E 
ge2tamente e e ffe  joas execura2a jujzos muy ue2gonhoj’os. E 
pa2tlndoJ'e leixarano em </'uas muy graues do2es.» ja uees a quam 
ue2gonhojos & cujas paixoes a Jobe2ua mege fe e2 dada, po2§ aqle que 
fe  aleuantou com a2gulho conjentio que foJ’J’e ado2ado como ds.
« foy dado» J'egSdo [89r]] diz o apoj'tolo « em paixoes de dejonrra & 
em entendlmeto £ue2jo £a padege2 & fo po2ta2 as coujas q no £tence 
ne? conuem,» E po2q diz a ej'cptura « todo a^lle q exalga J'eu co2agam, 
gulo he ante dS,» po2 tanto ej’te J’e inchou co J’eu Inchago de 
aleuantamento de co2agam, foy dado £a fee2 eJ*ca2negldo £ to2piJ>lma 
confuj'am, po2$ elle aJ’J’y abaixado JentlfJe era Jy mejrao que era gujo. 
ou £ gugldade do co2po ou £ conj'geingia de ul.l paixam a ?fl couj'a
po2 aleuatamento de J’eu co2aja no quis ante conhefe2. E po2q ainda 
o ue2gonhoJ'o & gujo tagimento do co2po demoj’traj'e a ^ugidade 
eJ*condida do co2a£a. a qual o raai da J obe2ba ecub2ira, E que 
pola manifej’ta $ugidade do J’eu co2po foj'je julgado po2 ujl & yuio o 
qual polo aleuantamento do J’eu J’ptt no j etia q era no linpo.
Polas ?Jes couj’as J’e p2oua manifej’tamete que toda alma q  fo2 
poj^oida dos intelectuaes aJ’i2ios. f. dada aas maldades J’j'u35s & 
fo2 enas incllnajoes da ca2ne euolta. -Hazom he que J’eia co pecado3 
tepo2aes deribada J’e qZ 5' conheja q  ca2nalmente he suJa & magoada.
E aqla q co delejxaraento da uontade aleuatada fctS §uja p J'obe2ba 
de co2a$o ate no pode conhe9e2 q era aue2gonhada em pj’en^a de ds 
J’e q2 aJ’J’y abalxada J’e afaj’te da J’eenga & atiga p2egujja. E aJ’J'y 
aue2gonhada & confuja pola confujara das paixoes ca2naes effoZge des 
all auante a JJy mej'ma pe2a J’e da2 a mayo2 a2do2 J’pHSl.
E2go manifej’taraente J’e p2oua q nehuu no pode atange? ia fim da 
pfeija & limpeza Jena p huraildade ue2dadeJT. A qual pmey amoj'trado 
aos j2maos ofe2eja cadahuu a ds em na recamara do J’eu co2a£om, 
creedo q J’em ga2da & aiuda fua ob2ado p todolos momentos. no pode 
conp2ende2 a pfeiqa, aa ?£L co2re c5 todo J’eu deJ*eio & trabalho.
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Ata aqui auonde o que di/emos da /obe2ba /pual a qual po/emos 
q cometia quae/q2 pfectos ba2oes & e/to quanto a fraqza do no//o 
entedimento. aiudando a graja de ds pode pcalga2 . 0 qual modo de 
/obe2ua no he conhejido ne examinado de mujtos. po2q ne multos 
e/tudam cop2ede2 8̂9v3 a copda puridade & linpeza do co2a9am pa 
pode2em uxj2 a ta alto grao de batalhas. Nem dos pecados -pcedentes 
dos quaes enjima e cadahuu liu e/creuemos a natureza & os remedeos 
todos de/uu. No ganha a /ua pu2gaqa. mas /oo aqueles foe a toca2 os 
Ifes uenjidos os mayo2es pecados ja /om a/entados a9e2ca da alteza 
da pfeiyam. Os quaes o muy /otil jmigo nom pode /ob2epoia2 p qda 
ca2nal e/fo29a/e de os deriba2 p qda /pual. E p e/ta entende q os
rouba2a de todos mepimentos q ia tern ganhados com grande trabalho.
295Mas a nos outros q ainda /omos euoltos e paixoes ca2naes & 
terreaes. no fe contenta de nos tenta2 p e/te modo. mas mais 
cruelmente & que2o dize2 q nos engana com /obe2ua de aleuatamento 
ca2nal, E po2 tanto e/ta peleia p a qual mayo2mente as almas dos 
/emelhantes a nos & pncipalmente dos manjebos. ou daqueles que 
come5a /am eganadas. pen/o q he neje//a2eo de fala2 alguas poucas 
cou/as /egudo no//o -pmitimento.
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Ej'ta Jbbe2ua ca2nal quado J’e aj’enta em na uontade do monge co
comejo de renSjiaja tornado mal & frialmete no no leixa deJ'jefcl̂  da
alteza do jnchajp uelho J’agral aa ue2dadeyra humjldade de jhu xpo.
E pmejfmente fazeo deJVbediente & to2noo aj£0 & des all auate no
conj’ente q J'eia mafo no de boa coue2j'aga ne lhe outo2ga que J’eia 
igual ne comuu aos J2maos. ne J’egudo o mandado de ds. nem no leixa 
dej'uej’ti2 das riqzas ca2naes & terreaes. E em como ajy J'eia q 
renujiaja no J’eia outra couj’a J*ena J’inal de cruz & de mo2tificaja. 
ne pode J’ee2 fundada ne aleuatada £ outros fundamentos Jena J’e 
conheje2 q he mo2to Jpualmente aos outros dej’te mudo & crea ajnda q 
ha de morre2 cada dia co2po2almete & polo contray fazeo ejpa2 ujda 
£longada. Emponlhe infi2midades mujtas & £longadas. fe2eo co 
cofuj'am & ue2gonha J'e elle fcto nuu comete a fee2 goue2nado nom dos 
Je9 bees mas dos alheos. GonJ'elha ainda que mujto milho2 he de lhe 
fee2 minij’trado o come2 & o beue2 da J’ua fazenda que da alhea. 
J'egundo aqllo. «Mals bemaueturada couj’a he^da2 que receb2.»
A l£L couj’a como fe ha de entende2 alguus rudes & botos co 
[90r^ Jua rudeza & frieldade do co2ajam nuca o poderam entede2 
Com tal dejconfianja como ej'ta ge2cados & reuogados pe2 a2te 
diabolica da fij'ica da fe co a qual fo2am pmejfrnente ajedidos nos 
comejos da J’ua conue2j'a9am. comeja mais diligetemente ga2da2 
dinhey2os os quaes antes comejaua de dejpza2 & ejpa2ge2, E aqueles 
q te em J’ua ga2da bem como J’e os nuca podej’em cob2a2 eteJ'ouranos co 
mayo2 aua2eza. ou aqlo q pio2 he o que antes renujia2a outra uez o
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toma. ou ge2tamete o q he muy negra geraga de maldade. aiunta2 
aqllo que antes nuca ouuera. E a/Jy fe p2oua q elles Jaindo do 
Jegre, no pcalgara outra couj’a fe na o nome ou uocabulo de monge.
E aj’jy Job2e taes ligeges affy mal & erradamente fundados. 
negeja2ea couj’a he que toda outra pa2ede q crege2 J’eia de pecados 
& errada. ne J’e pode Job2epoe2 boa couj’a nehua aos maos fundamentos 
J’ena algua couj’a q derube a mezquinha da alma p queda da mayo2 doo2, 
affy com taes pajxoes como ej’tas aduretado & comegando co ta 
auorregiuel pgujga negeffaZeo he que cada dia deJap2oueite & uaa pa 
pio2 & que engarre & acabe toda outra J’ua ujda co mais to2pe & fea 
fim. E quado J’e deleita em as eobijgas tj'paj’j’a&as ou quando he 
uengido da ej’comuguada aua2eza J'egudo a J’entega do apoj’tolo. o qual 
affy .pnugia della. «E a auareza que he J^ujgo dos jdolos.» & em 
outro luga2 diz. « raiz de todo mal he auareza.» nuca pode em no 
J’eu co2agom regel32 a ue2dadeyra & J’implez humjldade de xpo quando 
fe exalga da nob2eza dos pa2etes ou J’e jncha da dignjdade do Jegre. 
a qual deJenpa2ou co2po2almente & no de uontade. ou po2q fe aleuata 
polos drs os quaes retee a J’ua muy grade queeda po2 azo dos quaes 
no he contento J*opo2ta2 as carregas dos j2maos ne Jee2 rephendido 
de alguu. E no ta J’omente tern po2 bem de no ga2da2 Jojeiga & 
obediengia. mas co J'uas orelhas no q2 regeTJ2 a doctrina da pfeigam.
E tato crege o faj'tio do ue2bo Jpual em no J’eu co2ago que J’e p
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uentura naj*ge2 algua colagam a J*ua uij’ta no J’a'be ej'ta2 aj’ej’egada em 
huu luga2 [90v̂ ] mas de ca pa la anda em roda o J'eu oolha2 & lan5a 
os olhos em to2to como no auja de cuj'tume. E po2 J'oJ'pl2os de J’aude 
p2ouoca coJ'pi2es acarretados da J’ecura da ga2ganta & arrinca J’em 
folga ej'carros de freima. Trebelha co dedos a modo de ejcua & 
reuolue com elles como que pinta. E de tal guij'a todolos neb2os do 
co2po J’am moujdos de ca pa la em quato J'e faz a collaga J'pual de 
tal modo bem como J’e o roeJ’J’e ue2mes, ou a qm parege que he
aj’entado antre ej’tacas muy agudas. E qualq2 couj’a q a Jinplez
~ 297collaga pnugia2 de edificagam pa os ouujtes. todo entende que
J’e diz po2 Jua repnj’om, E todo tpo em q o exame da ujda he ejptado.
el ocupado co J’uas J’uJ'peigoes no cata nem engrelha qual couj’a deue
de toma2 pa J’eu p2oueito, mas buj’ca po2que cadahua couj’a J’eia dita.
& ej’te co grande eficagia comide em no J’eu co2agom caladoj’e como
aia de contradize2 em tal modo que no pode pcalga2 nehua couj1 a
daqlas que muy p2oueitoJ’amente decla2adas J’am ne e couj’a nehua p
ellas J’e2 emedado E affy fe faz q n5 J’oo aqlla colagom J’pual no lhe
ap2oueita em nehua couj'a mas e lhe feta mais danoj’a. & fe IK" to2na
em cauj’a demais pecado, po2q quado J’uJ’peita e J'ua coj’giengia que
todo he dicto contra Jy. enta endurege em mais graue auj’tinengia do
co2agom. & ej’tonge he mais pugido dos agujlhoes da J’anha. E depois
dej’to J’egueJ'e uoz mais alta palaura dura ama2goJ'a & to2nada repoj'ta.
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anda e/tirado & dej’aj'ej’eguado lingua ligejf. palau2a muyta. nem nuca 
o J’ilenfio he J'eu amigo. J'ena quado conjebeP qualq2 ranco2 contra 
J’eu j2mao em no J'eu cora5a. E o J’eu J’ilengio no he de arependimento 
ne de humjldade algua, mas J*inal de J'anha & de J'ohe2ua. aj’jy q o q 
mais he de auorre5e2 em elle que adu2 J’e pode conheQe2. Que aqllas 
coujas que lhe de ds fam demoj’tradas. J’e J^ alegria neigia ou 
troutameto cruel & mo2tal, Po2q e aqla aleg2ja. a palaura no he
couinhauel. ou rij’o leue & J’andeu aleuatamento he [91rJ em elle de
coZajo dej’freado & J’em caj’tigo, Em ej’ta outT, J1. mudeza, o J'ilenyio 
he pefonhento & cheo de J’anha & ta J’omente dej’te con9ebe que poJ’J’a 
£longa2 grande tpo 0 ranco2 q coJ’ilenjio te ga2dado contra J’eu 
j2mao. & nom que del p2o9eda ui2tude de humjldade ou de pa$iengia.
E quado elle poj'oido do jnchago ligeyramete faz no jo a todos & J’e 
dej’cotenta J’omete2 a ffy mejmo aa J’atiJ’faja. E ainda q lhe outre 
J’atiJ’faja todo menospza & no ta J’omente J’atiJ’fagam do j2mao no he 
moujdo nem amolentado. Mas po2que demoj’trou mayo2 humjldade que
elle. mais duramente & mais grauemente J’e aj'anha. E £ ej’ta guij’a a
humjldade & J'atiJ’faja J’audauel a qual J’ooe poe2 fim aas entencoes 
diabolicas e lhe feta cauj'a de mayo2 entendimeto de J'obe2ba. 298
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Ouuy hua couj’a e/to ta J’omente em ej'ta terra a <£L me auorreje 
& dejpza trauta2 q huu dos mayebos J’endo repndido do J’eu abbade 
po2q a humildade a qual renujiando ao mudo reteuera huu pouco de 
tpo aleixaua & J’e comejaua de aleuata2. E era ja jnchado co alia 
J'obe2ba diabolica. o qual co grande contumaqia rejpondeo. «Po2 
uetura po2 tanto humjldei a mx mejmo huu pouco de tpo pa Jemp2e 
Jee2 J’ojeito.» A qual repojta tam dej’freada & diabolica. o uelho 
foy ejpantado de tal gujja q ficou bem como mudo. aJ’J’y como aq q 
entendeo que ej'ta palaura foJ’J’e qpnujiada daquele uelho antigo 
luqife2. & no de home & contra tanta -puij’idade no pode da J’ua boca 
palaura nehua p2onucia2 J’enom giraidos & J'oJpi2os reuoluedo ta J'oo 
em J’eu co2agom co J’ilenqxo aqlo que J’e diz do noj’j'o J’aluado2 xpo.
«A qual como q2 que foJ’J’e em natureza de ds & fo2ma humjldouj’e 
fcto obediente, no a tpo aJ’J’y como p2onuqiara aqlle q era poj’oido 
do J’pu diabolico. mas ata a mo2te.»
& pa mais b2euemente apanha2mos aqlas couj'as q ditas J’am da 
gee[91v3rasam da J'obe2ua colhe2emos algu9 J’eus J’inaes em quato 
pode2mos pa q a aqlles q ham J’ede de /em enj'inados da pfeija 
demoj’tremos algu9 J’inaes de moujmeto do home de fo2a. E penj'o q he 
neqeJ/aEeo repeti2 hu9 peqtinhos. po2q poJ’J'amos conheqe2 & 
cop2ende2 eJ’J’a J’obe2ba aJ’J’y como p atalho p 5e2tos J’inaes & 
demoj’tracoes polos quaes as raizes dej*ta paixam poj’tas J'ob2e a
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terra & e/tacadas & conhepidas & oolhadas. mais ligeyramente as 
po//amos arica2 ou e/quiua2. Ento jnteyramente /e podera fogi2 a 
infi2midade pe/tilenpial. quado contra os /e9 mo2taes fogos & 
jnpetos epepiues olhado p que camjnho uem nos antipepemos com /ages 
& ligeJT triganpa & no com ta2dinheyra g2da depots que /e comeqa a 
a/enho2a2 do mouimento do home a de fo2a como ante di/emos /e 
conhece o e/tado de dentro. E p e/tes /inaes ^ 9  J*e d.ecla2a a 
/obe2ua ca2nal Pmeyramente em na palaura p braado ama2gura e calla2 
ena alegria rij/o alto & /obeio. & na contradipom tri/teza /em 
razom. Em re/ponde2 ranco2 ligei2ipe em fala2 dize2 ameude palau2as 
/em pe/o de co2apom He aredada da papienpia e/trageyra ao amo2 
afouta aas jniurias de peqno corapo pa as /opo2ta2. pe/ada pa 
obede/pe2 /eno em aqllo q o de/e jo ou a /ua uotade quj/e2 pa repe"B2 
amoe/tapa enfe2ma pa poda2 a /ua jnfirmjdade. Mujto rlga pa /ee2
/ojeita aos outros. /emp2e apfia a cofirma2 as /uas razoes. E ella
no con/ente a cal2 no juizo alheo & tal /e faz q no pode repebS
con/elho de /eu .pueito em todalas cou/as mais cree ao /eu iujzo q
ao dos uelhos.
E com e/tes graos de qdas. aqll que ella hua uez po//oi2 
derubado ja auorrepe a regra do moe/tey2o. E bem como /e po2 a 
copanhia dos j2maos fo//e rega2dado ou reuogado & afa/tado da 
pfeipa do bem da humjldade & da papienpia de/eia morada de ujda
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/olita2ja. ou ce2to bem como que entende q ganha2a outros mujtos 
trabalha/e como fara & edificara fi. E ap/a/e como aiuta2a & e/inara 
di/jipolos de tal gui/a q de mao di/$ipolo he fcto pio2 mee/tre. 
po2que quado com tal aleuatamento de co2aga como ej'te e/corega em 
tal friel£92iT|dade. no /a ue2dadey moge ne ue2dadey J'agral. E o que 
pio2 he p2omete a //y me/mo pfeiga de/ta mi/auel c5ue2/a<pa & e/tado 
em que e/ta.
po2 a qual cou/a q2emos q os teitos do no//o edlflcio /eia 
& p2aziues a ds. os /e9 fundamentos no /eiam langados /egudo 
o p2azimento da no//a uontade. Mas /egudo a e/treita regra 
euagelica manda laja2. E que outros podem /ee2 /ena temo2 de ds & 
humjldade. os quaes p2o<jedem da ma/idoe & /inplizidade do co2a§o,
E he$e2to q a humjldade no /e pode cop2a2 co modo nehu /eno com 
nujdade. a 1J1 fogida retem bem de obedienjia nem fo2teleza de 
pajiejia. ne a/e/egamento de man/idoe. ne pfeija de ca2jdade. /em 
os <fes em modo nehuu o no//o co2ajam no podera /ee2 mo2ada do /pu 
/cto, a//y o -pnujia o ,ppKa dizendo. «Sob2e que folga2a o meu /pH 
/eno /ob2e o man/o, & humjldo/o & o q treme aas minhas 
palauras,» Ou /egudo o trelado da ue2dade eb2aica que diz a//y.
«A que pa2ei mentes /enom ao p2ouezinho & ao contricto do /pu & ao 
q treme aas minhas palauras?»
300 MS. 212; ?8v.
Po2 todas e/tas cou/as o caualeyro de jhH xpo q ena batalha 
/pual de/ejaua ou de/eia e/tremadamente peleia2 & do /enho2 e/pa 
/ee2 horrado & co2oado. eSfo2gaJe com todo /eu pode2 de afoga2 e/ta 
be/ta mais fera q todas de/troido2 de todalas ui2tudes J'eendo <je2to 
que e quato e/ta be/ta mora2 em no pa$o do /eu coragom q no ta 
/oraente no carajera de todolos pecados. Mas ainda /e lhe pa2ege2 
que em elle he algua cou/a de ui2tude. co a /ua pegonha todo pejera. 
E em nehuu modo poderam as pa2edes da ca/a, e no//a alma crege2. /e 
pmejfm̂ e os fundamentos da humjldade no fo2em em no//o co2a5om 
lanjados os quaes fi2memete a/entados po//am /o/tee2 o pinacolo da 
pfeijam & da ca2idade. A//y. /. como di/emos q pme^mente em nas 
entradanhas do corajam. com boo de/eio demo/tra2emos ue2dadeyra 
humildade a no//os i2maos no con/entindo em modo nehuu [92v] de os 
anoja2 nem dana2, A cou/a p nehuu modo podemos cop2 /ena /e a 
renupiaja ue2dadeira que e/ta em na nujdade & e/bulho de todolos 
bees po2 amo2 de xpo mo2a2 em nos & de/ i auate o iugo da obedie^a 
& a /ojeija /eia recebida com /implez co2agom & /em outro 
fingimento co tal aui/ameto q em nos no uiua uontade nehua /em 
mandado do mayo2. Ne e/to no /e pode em outra gui/a gua2da2 /ena /e 
cadahuu /e iulga2 no ta /oo po2 mo2to a e/te mudo. mas ainda po2 
neiqio & /andeu fazendo /em refe2ta todalas cou/as q lhe fore 
encomedadas dos mais uelhos. creedo que /om /etas dos /ctos &
deuinalmente ap2egoadas.
Em na qual ten|>anga /e e/teue2roos logo /e /egue /em duujda
aqle e/tado de humjldade a/e/egado & fi2me & como que nos me/mos
nos iulgamos po2 mais peqnos que todos. E todalas cou/as q nos fo2e
em referimento ou a//y como iniu2io/as ou dano/as. q as /opo2temos 
301muy pagientemete po2 /em mandadas & o2denadas de milho2es & 
mayo2es q nos. As quaes de ge2to no ta /omente ligejfmente 
/opo2taxemos mas julgadas & julgalasemos po2 peqnas & refeges /e 
cada dia acu/tumadamente nos aco2da2mos e no//a uontade das paixoes 
do no//o So2 jhu xpo & de todolos /anctos co/irado q tanto mais 
leuemete /omos das iniu2ias tocados & tentados, quato mais 
/omos alongados dos /e9 megimetos & da /ua conue2/aga. E co/irando 
logo de/uu q en Bue auenos de tre/pa//a2 de/te mudo & com trigo/a 
fim de/ta ujda a/inha auemos de /ee2 /e9 copanhey2os & pa2gey2os, 
Definitiua & pepto2ia e/ta IT eotenplaga nom /oo da /oBe2ua. mas 
ainda de todolos pecados em geeral, E depoi3 de todo e/to e/ta 
me/ma humildade fi2memente tenhamos age2ca de ds. A qual cou/a a//y 
de nos /eia copda q nos rne/mos conhegamos que no podemos acaba2 
nehua cou/a que /eia acatameto de ui2tudes /ena aiuda£93*Qdo a /ua 
me2gee & graga. E aq/to ainda q entende2 me2egamos creamos em
301 MS. 212: 79r.
302 ̂ Alteration: tocadas to tocados.
ue2dade que po2 /eu dom o me2efemos ao qual /eia glo2ia ame.
Deo grajias
Q A  A
Em no cap v° da ca/tidade ouua e/te cap feZ po/to,
Ouue que diz o apo/tolo. « todo aql que e capo peleia de 
todalas cou/as /e cote » jnclina2mos. de quaes todas pa pode2mos 
rejetJS en/inaja de peleja /pual £ conteplaja da ca2nal, Ce2tamente 
aqles q ne/ta peleia ui/iuel e/tuda bem peleja2, u/a2 de todas 
ujandas. as J£es o de/eio da ca2ne demanda n5 tem aucto2idade. mas 
/oo daquelas q a en/inaja de taes pelejas e/tabele/jeo. E no 
/olamete das uiandas defe/as, mas da beuedije & todo jnchimento 
nefe//a2eamente /e deue de cotee^ E ainda de toda p2iguiga & 
oujio/idade & deleixamento po2 tal q £ continuado exe25igio & 
aficado pen/amento /ua ui2tude po//a fee2 acregentada. E a//y de 
todo cujdado de tri/teza dos negojios de/te mudo & ainda da ob2a do 
ca/ameto /e conue a faze2 e/tranho 3°^ que afo2a o trabalho da /ua 
e/inaja. al no queyra fa5Z, Nem e algua cura de/te mudo /e qira 
emba2ga2 daqle ta /omete q he /enho2 do capo e/pando gala2dom £a
See p. xii.
^  MS. 212: ?9v.
mantimento da /ua ujda. E que digna co2oa de glo2ia & de louuo2 
guaja2a £ /e9 mejimentos & ainda e tantos Xinpos de todo ejujameto 
de luxu2ja fe ga2da que $ndo fe corege2 £a peleja po2 tal q £ 
/onhos engano/os de nocte as /uas fo2jas no mingue de mujto tpo 
ganhadas, lamjnas de chubo poe /ob2e /eus lonbos po2 tal q a 
frieldade do metal chegada aos meb2os da gerajam polos umo2es po//a 
retee2. E entendo /em duujda q /am uenjidos & no polera com toda 
fo2qa de /uas ui2tudes bem acaba2 o p2opo/ito da /ua peleja. fe £ 
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9 : 9&ga£Ooes (congregajooes); <fira (contraira); 9pre (conpre);
9pdamete (conpridamente)j 9 tar (contar); 9 t'~ , 9tra 
(contra).
II. Modified letters
di^ (diser); mi^erauel (miseravel); mi^ere (Latin 
miserere); ohpuancia (observSLncia); qfom (quiserom);
£a (sera); Ĵ em (serem); ,fer, (seer, ser); fiey (serey);
.fia (seria); .fpente (serpente); ,£uo (servo).
4 >: 4 > (por, rarely per); .pfflssom (proffissom); pimeter
(prometer and pormeter); -ppo, 410 (proprio); 4 >posito 
(proposito also abbreviated pposito); -puar (provar); 
4 >neainhas (provezinhas, metathesis of povrezinhas). 
p: aptamento (apertamento); aspo (aspero); expiencia
(experiSncia); pa (pera); pdom (perdom); ppetua
(perpetua); pteence (perteence); tenparey (tenperarey).
Ill, Superposed letters
o: 8 , Cap, CapH? (Capitollo); cinq (cinquo); dr, drro
(dinheiro); liu (livro); m, moes^ (moesteiro); ou£ 
(outro); p (Pedro); quai? (quatro); & (Christo).
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Superscript symbols
apllo (apostollo); aqll (aquell); aqste (aqueste); bp5  
(bispo); ds (deus); ihu (ihesu Christo); f5to, fctS^
(fecto); fiqm (fiquem); gll£ (gloria); IT (he); mja 
(misericordia); pOTad9 (peccados); peqtinho (pequetinho); 
pllo, pH's (pello); q (que); qianda (quejanda); qirades 
(queirades); sjcS (sentenja); scTa (sci&ncia); sc5 (sancto); 
sctTdade (sanctidade); spH (espiritu); SOT (Senhor); tOTa 
(terra),
ant (antre); all (aver); bell (bever); btie (breve); cer 
(creer); cobtura (cobertura); conp (conpre); cto (certo); 
dds (David); di% (dizer); e^ia (egreja); etfenal
(eternal); fa& (fazer); £go (grego); fidade (herdade); 
infguidade (intreguidade and interguidade); letal 
(leteral); liii (livre); mest (mester); moltfes (molheres); 
pposito (preposito, variant of proposito); siripz (sinprez, 
variant of sinples); sob (sobre); sobua (soberva); tra, 
trra (terra); udade (verdade); uiti (viver). 
aq (aqui); ca (cria); doct'na (doctrina); escptura
(escriptura); mesta (mestria); poqdade (poquidade); -ppo
(proprio); 4 s (q.uis); utude (virtude).
: £he (carne); cttgom (coragom) • cofirM (confirmer);
£tas (cartas); a&gooes (exargooes, plural of xargom); 
gao (graao); gnde (grande); julgr (julgar)• leiX*(leixar) 
log" (logar); ob¥" (obra); tTgom, o¥bm (oragom); of” - 
(otra); palatfs (palavras); i£L (qual); <fes (quaes); 
ijndo, Ifldo (quando); IJnto, ifrto (quando); tga (traga).
This symbol occurs as a punctuation mark on folios 30r,
57r, 64-r, 64v, and 65r. It occurs as an abbreviation in 
the following instances: b» (expansion undetermined);
mestc? (mestura); scptHs (scripturas); uenta (ventura). 
apllo (apostollo); appllca (appostolica); glia (gloria); 
ihrlm (iherusalem); isrl' (Israel); -pph'ta (propheta),
Appendix B
Selected Vocabulary
The following vocabulary includes words whose meaning is not 
clear in the text. It excludes words that have survived into Modern 
Portuguese, words defined in the text, and obsolete words whose 
meaning is evident. Numbers in parentheses refer to the folios 
where the words occur,
aas. feminine plural noun (56r). Spanish alas? 
acarretar. verb, acarreto. masculine noun (?8v), 
afraagar. verb (8lr). Modem Portuguese afracar. 
afraquentado. adjective (8 0 r). from fraco.
a.judoyro. masculine noun (85v). Modern Portuguese ajudadoiro. 
ajunta. feminine noun (7 5 ^). 
almotalya. feminine noun (2 6v).
arrevalde. masculine noun (8 v). a type of place. 
aseitanoa, feminine noun (7 1v).
asnadamete. adverb (8^r). the first til due to scribal error? 
atrigar-se. verb (frequent), equivalent to esforpar-se? 
aveenga. feminine noun (46v). not the modern meaning. 
avindico. adjective (2 2r), 
bonso. adjective (6 0v),
braborear. verb (3 6v), to make wild or loud noise?
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cante.jado. adjective (56v),
gepelho. masculine noun (8lv), not Modern Portuguese cepilho. 
copridoyros. masculine plural noun (4?r). necessities? 
consuu. (l6r). de consuu. adverbial phrase, completely? 
coor. noun (l2v). Modern Portuguese carabao,
creenga. feminine noun (33^). Modern Portuguese criapao, not crenpa. 
defingo. feminine noun (63r). Latin definitionem. 
descaadamente. adverb (5^).
suu. (89v). desuu or des uu or de suu? Probably de suu or de sumo.
adjectival or adverbial phrase, altogether? completely? 
domayro. masculine noun (24r),
em hervar. false division of emhervar. verb (58r). Modern 
Portuguese enervar. 
egujentado. adjective (5 0r), from gu.jo. made dirty, 
engrelhar. verb (90v). not in the modern sense. 
ennhato. adjective (l9r).
enpetrar. verb (6 8 v). Latin interpretari. not Modem Portuguese 
impetrar.
esobervecer. verb (l9 v). from sobervo, with inchoative ending. 
enxertado. adjective (4-5r). applied, combined?
(e)stetuado, adjective (67r). seer estetuado. Latin consistat. 
(e)stormento. , masculine noun (57r). Modem Portuguese instrumento. 
estrevina. feminine noun,
(e)strupo. masculine noun (j&v).
flrios. verb-object (6lr). Modem Portuguese firlou-os. 
inmigalha. feminine noun (7 7v). 
isca. feminine noun (6lr).
iassameto. masculine noun (3̂ -v). Modern Portuguese lazeira, 
levaqooes. plural noun Modern Portuguese inchaqos?
llcece. masculine noun (52r). variant of alicece. Modern Portuguese 
alicerce. 
lidice. feminine noun.
macanimo. adjective (3^). variant of magnELnimo. 
menuta. feminine noun (8 6v).
mesteiral. masculine noun (5^v). a rank or office? 
muschar-se. verb (80r). Galician form, corresponding to Portuguese 
murchar-se,
noteuma. adjective (5 3 ^). nocturna contaminated by nocte. 
obraves. obraveis. verb forms (7^v). variants of obrades, obradeis.
Spanish influence? 
palura, feminine noun (3 3 v)• scribal error for palavra, 
pedrenceira. feminine noun, 
peligryso. adjective (A6v),
pretaxado. adjective (80v). predesignated? or Modern Portuguese 
pretejado?
proyndo. progressive participle, equivalent to roer?
Eegura. feminine noun (^5v).
rreserta. feminine noun (7^r). scribal error for reserva?
rotar. verb (?̂ r). scribal error for notar?
Roxete. noun,
seengo. adjective (89r),
seligio. masculine noun, variant of silSncio, not cilicio. 
semedeyro. masculine noun (87r). cemetery, 
sinza, feminine noun (86v), Modern Portuguese cinza. ashes, 
salynoso. adjective (45v). from salino. salted, salty, 
sol, adverb (72v), Modem Portuguese so.
sopeditar. verb (78r), from sope and deitar, to trample under foot, 
ton, feminine noun (79v). Latin tegmine. Modem Portuguese tona.
layer, shell. 
vecilhar, verb (87v), to vanquish? 
vedigos. adjective (39^)• scribal error for vecidos.
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